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n e u e r e n p a l e o b o t a n i s c h c n B e f u n d e w u r d e n w e i t e r e n e u e c n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e L i n i e n 
a u f g e s t e l l t . BECK ( 1 9 6 0 ) f ü h r t e d i e B e n e n n u n g Progymnospermopsida e i n , a l s e r d i e I d e n t i t ä t 
d e r h e t e r o s p o r i g e n Arcbeopteris m i t Callixylon b e s t i m m t e . FLORIN ( 1 9 4 9 ) h a t f e s t g e s t e l l t , d a ß 
d i e K o n i f c r o p h v t c n w a h r s c h e i n l i c h s c h o n a m E n d e d e s D e v o n s o d e r im A n f a n g d e s K a r b o n s 
v o n e i n a n d e r a b g e s o n d e r t e L i n i e n w a r e n u n d i h r e V o r l ä u f e r s c h o n i n d a s S i l u r h i n e i n r e i c h t e n . 
E i n e w e i t e r e K l a s s i f i k a t i o n h a t a u c h BOLD ( 1 9 5 6 ) g e g e b e n . E r b e s t i m m t e Pterophyta a u c h 
a l s e x t r a Classis u n d t e i l t e d i e B r y o p s i d e n in Hepatophyta u n d Bryophyta a u f . Z u l e t z t 
k l a s s i f i z i e r t e P A N T ( 1 9 5 9 ) d i e K o n i f e r o p h v t e n , u n d S C H O P F ( 1 9 5 9 ) d i e f o s s i l e n P f l a n z e n . 
2. K u r z e U b e r s i c h t der ä l t e s l e n L a n d p f l a n z e n 
A l s J . W . DAPSON ( 1 8 5 9 ) d i e e r s t e P s i l o p h y i o n - S p e z i e s a u s d e m u n t c r d c v o n i s c h e n 
G A S P E - S a n d s t e i n K a n a d a s a l s R e l i k t d e r e r s t e n L a n d p f l a n z e b e s c h r i e b , w u r d e n s e i n e A n g a b e n 
m i t g r o ß e r S k e p t i k a u f g e n o m m e n . D i e s e i t h e r z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e n Psilopbyton-Reste 
h a b e n d i e F e s t s t e l l u n g e n DAWSONS g e r e c h t f e r t i g t . I n d e n l e t z t e n 3 0 J a h r e n h a b e n w i r a u s a l l e n 
G e g e n d e n d e r W e l t P f l a n z e n r e s t e a u s d e m D e v o n u n d P r ä d e v o n k e n n e n g e l e r n t , d i e z w a r 
s e h r v e r s c h i e d e n e n C h a r a k t e r z e i g e n , j e d o c h z u m g r o ß e n T e i l e i n s t s c h o n w i r k l i c h e L a n d p f l a n -
zen g e w e s e n w a r e n . In u n s e r e n T a g e n b e g i n n e n s i c h a u c h i h r e t a x o n o m i s c h e L a g e u n d i h r e 
e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e L i n i e z u k l ä r e n . 
KRAUSEL h a t ( 1 9 2 4 ) u n t e r d e m N a m e n Archaeoxylon krassen v o n d e m G e b i e t d e r 
T s c h e c h o s l o w a k e i a u s p r ä k a m b r i s c h e n A b l a g e r u n g e n e i n e n v e r s t e i n e r t e n S t a m m r e s t b e s c h r i e -
b e n . A u f G r u n d d e r a n a t o m i s c h e n S t r u k t u r w u r d e d e r s e l b e v o n i h m z u d e n P s i l o p h y t e n 
e i n g e r e i h t . EMBERGER ( 1 9 4 4 ) ist d e r M e i n u n g , d a ß d e r B a u m s t a m m v o n e i n e m , d e n K o n i f e r o -
p h y t e n ä h n l i c h e n C h a r a k t e r is t . D i e k r i t i s c h e B e w e r t u n g v o n A N D R E J S ( 1 9 5 5 ) d a g e g e n l a u t e t : 
„fragment oj pteridopbyta t stem sbowing cells wilh bordered pits". D a s p r ä k a m b r i s c h c A l t e r 
d e s S t a m m r e s t e s ist j e d o c h n i c h t v o l l k o m m e n b e w i e s e n . 
A u s d e m P r ä k a m b r i u m s i n d o r g a n i s c h e R e s t e z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n , d i e i h r e 
p f l a n z l i c h e S t r u k t u r b e w a h r t h a b e n (BARGHOORN 1956) . P r ä k a m b r i s c h c u n d k a m b r i s c h e 
S p o r e n r e s t e a u s O s t s i b i r i e n h a t TIMOFEJEV ( 1 9 5 5 ) e r w ä h n t , A l g e n r e s t e h a b e n a u s A u s t r a l i e n 
T R A V E R S ( 1 9 5 4 ) , v o n d e m G e b i e t d e r S o w j e t u n i o n V O L O G D I N ( 1 9 5 5 ) , d a n n C O R D E ( 1 9 5 5 ) 
u n d a n d e r e b e s c h r i e b e n . 
A u s d e m U n t e r k a m b r i u m w e r d e n a u s d e n A b l a g e r u n g e n d e s B a l t i k u m s S p o r e n r e s t e 
e r w ä h n t (REISSINGER 1939 , NAUMOVA 1 9 4 9 ) , d i e z u d e n ä l t e s t e n L a n d p f l a n z e n g e z ä h l t w e r -
d e n k ö n n e n ; b e i l ä u f i g 2 0 S p o r e n t y p e n v o n sehr e i n f a c h e r K o n s t r u k t i o n . NAUMOVA h a t s c h o n 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß u n t e r d e n S p o r e n r e s t e n d e s B a l t i k u m s a u c h B r y o p h y t e n u n d P t e r i -
d o p h y t e n v e r t r e t e n s i n d . NAUMOVA v e r g l e i c h t d i e p t c r i d o p h y t e n a r t i g e n b a l t i s c h e n S p o r e n d e s 
K a m b r i u m s m i t d e n Calamariaceae-Sporcn d e s K a r b o n z e i t a l t c r s . 
A u s d e m m i t t l e r e n u n d o b e r e n K a m b r i u m k a m e n S p o r e n v o n e t w a s h ö h e r e n t w i c k e l t e r 
K o n s t r u k t i o n v o n d e m G e b i e t K a s c h m i r , SPITI u n d SALT RANGE ( I n d i e n ) z u t a g e (GOSH u n d 
B O S E 1 9 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 5 5 : a , 1 9 5 5 : b ; S I T H O L E Y — S R I T A S T A W A — W A R M A 1 9 5 3 ; H O E G — B O S E — 
SHUKLA 1955) , a u ß e r d e m w u r d e n a u c h a u s O s t s c h w e d c n k u t i n i s i e r t e S p o r e n t e t r a d e p u b l i z i e r t 
(DARRAH 1937 , 1 9 6 0 ) . In d e n v e r g a n g e n e n 10 J a h r e n w u r d e n a u s d e m K a m b r i u m b e r e i t s 
a n n ä h e r n d 6 0 S p o r e n - G e n e r a b e s c h r i e b e n u n d v e r ö f f e n t l i c h t . „These spores may bc regarded 
as reproduetive cells oj land plants because they are cutinized. Further, at least some of tbc 
Cambrian plants were vascular, since woody jragments showing scalariform trachetds, and 
tracheids with simple and bordered pits, occur in association with the spores in India. Mösl 
importantly, several phyletic lines appear lo be represented, thougb their afjimties in terms 
of modern types are difficult to judge." (AXELROD, 1 9 5 9 : 2 6 4 ) . D i e a u s d e m K a m b r i u m 
I n d i e n s b e s c h r i e b e n e n S p o r e n v e r t r e t e n v e r s c h i e d e n e G r u p p e n d e r S c h a c h t e l h a l m g e w ä c h s e , 
p r i m i t i v e P t e r i d o p h y t e n ( e v e n t u e l l a u c h d e n Equisetales-Typ), w a h r s c h e i n l i c h S a m e n f a r n e 
(Pteridospermae) u n d p r i m i t i v e Gymnospermae. D i e V o r g ä n g e r d i e s e r P f l a n z e n w e r d e n v o n 
d e n A u t o r e n s c h o n in d i e Z e i t e n v o r d e m K a m b r i u m v e r s e t z t . 
HOEG ( 1 9 6 0 : 2 1 6 ) b e m e r k t in d e r K r i t i k ü b e r ÜARRAHS B u c h : „Tbc author aeeepts tbc 
record of cutinized spores in the Cambrian at eigbt or more different places in the world 
(DARRAH: 1 9 6 0 : 2 7 2 ) . It is known that a number oj prominent paleobotanists are not con-
vineed of the reliability oj every one oj these records." F ü r d a s F e s t l a n d l e b e n w a r es u n b e -
d i n g t n ö t i g , d a ß d i e P f l a n z e n e i n e , sie v o r d e m V e r t r o c k n e n s c h ü t z e n d e K u t i k u l a h a t t e n u n d 
d i e S p o r e n e i n e K u t i n h ü l l e e r h i e l t e n . A u ß e r d e m m u ß t e n e in d a s W a s s e r u n d d i e A s s i m i l a t e 
l e i t e n d e s G e f ä ß b ü n d e l u n d d e n G a s a u s t a u s c h r e g u l i e r e n d e S p a l t ö f f n u n g e n v o r h a n d e n s e i n . 
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A u s d e m m i t t l e r e n K a m b r i u m v o n S ib i r i en ( A l d a n M o u n t a i n R a n g e ) k a m e n Aldano-
pbyton antiquissimum-Sien%c\reste o h n e S p o r a n g i u m r e s t e z u m V o r s c h e i n (KRYSTHOFOTICH 
1953). V o n d e n S t e n g e l r e s t e n ist d a s l ä n g s t e S t ü c k 8,5 c m , d a s b r e i t e s t e 13 m m . A n d e n R e s t e n 
b e f i n d e n sich m i k r o p h v l l e B l ä t t c h e n . KRYSTHOFOVPICH v e r g l i c h d e n s ib i r i s chen F u n d mi t d e n 
Res ten d e s Drepanophycus ( U n t e r - u n d M i t t e l d e v o n : E u r o p a , K a n a d a , C h i n a u s w . ) u n d 
der Baragwanathia-H'iTlappgew'ichsc ( O b e r - o d e r M i t t e l s i l u r : A u s t r a l i e n ) , d a d i e a n d e n R e s t e n 
b e o b a c h t e t e n K e n n z e i c h e n b e w i e s e n , d a ß d i e Aldanophyton-ViWnzc v o n d e n t y p i s c h e n Ps i lo -
p h y t e n s e h r v e r s c h i e d e n ist . D i e Aldanophyton-Kcstc w a r e n in G e s e l l s c h a f t v o n T r i l o b i t e n 
g e f u n d e n w o r d e n : Proheditlia attenuata LERM., Plycboparia tchabdensis N . TCHERN., Ano-
mocarioides limbataeformis LERM. u n d Mypagnostus truncatus BRÖGG. KRYSTHOFOWICH i d e n t i -
f i z i e r t e d i e S c h i c h t mi t d e r w e s t e u r o p ä i s c h e n Paradoxides forebbammeri ZONE, f o l g l i c h : 
„the geological age of the find constitutes no doubt whatever". ANDREWS' M e i n u n g (1960 : 218 ) 
ü b e r Aldanopbyton: „Although these specimens leave much to be desired it seems quite 
possible that they do represent land vascular plants. Comparisons are drawn by the author 
with early lycopods such as Drepanophycus and Baragwanathia, but in view of the frag-
mentary nature of the specimens and the lack of sporangia in Aldanopbyton these specula-
tions seem to be of little avail." AXELROD a b e r f ü g t h i n z u ( 1 9 5 9 : 2 6 8 ) : „Another wane 
pointing in the same direction is the fact that the Cambrian Aldanopbyton resembles certain 
species of Drepanophycus of the Early Devonian (LECLERCQ 1956) , which lived approxi-
mately 170 million years later". PICHI—SERMOLLJ (1958) u n d BANKS ( I 9 6 0 ) h a b e n d a s Aldano-
phyton-Genus u n t e r d e n e c h t e n L y c o p o d i e n n e b e n Baragwanathia u n d Drepanophycus in 
d i e F a m i l i e d e r Drcpanophyceae e i n g e r e i h t . LECLERCQ ( 1 9 5 6 ) , REMY ( 1 9 5 9 ) , AXELROD ( 1 9 5 9 ) 
u n d a n d e r e e r k e n n e n d ie Aldanopbyton-Rcsle a l s e c h t e L a n d p f l a n z e n a n . 
Aus dem O r d o v i z i u m kennen wi r erst seit den letzten J a h r e n L a n d p f l a n z e n -
reste. Die ersten L a n d p f l a n z e n r e s t e des O r d o v i z i u m s kennen wir aus Polen, 
aus dem T a l der Weichsel , in de r N ä h e von Zakroczym, unter dem N a m e n 
Musciphyton gen.nov. Die A r t e n : Musciphyton zakroczymcnse G R E G U S S ( 1 9 5 9 , 
Taf . 2 ) , M. kozlowskii G R E G U S S ( 1 9 5 9 , Ta f . 4 , Fig. 1 ) , M. vistulense G R E G U S S 
( 1 9 5 9 , T a f . 4 , Fig. 2 ) und M. ramosum G R E G U S S sind schon f r ü h e r in das 
neue Genus e ingereiht w o r d e n . ( K O Z L O W S K I and G R E G U S S 1 9 5 9 , G R E G U S S 
1 9 5 9 : 1 4 2 — 1 4 3 ) . D a s geologische Al ter der Schicht hat K O Z L O W S K I in die 
Mi t t e des O r d o v i z i u m s verlegt . (Die geologische Beschreibung der Schichten 
s. in dem Kapi te l „ D a s polnische Mate r ia l " . ) Ebenfa l l s aus dem (mit t leren? 
oder oberen?) O r d o v i z i u m ist in der N ä h e von Zakroczym der Rest einer 
anderen L a n w p f l a n z e , Hepaticae phyton gen. nov. benann t , Hepaticaephyton 
polonicum G R E G U S S ( 1 9 5 9 , T a f . 3 ) zum Vorschein gekommen . ( K O Z L O W S K I 
and G R E G U S S 1 9 5 9 , G R E G U S S 1 9 5 9 : 1 4 2 — 1 4 3 ) . Von diesen ausgezeichnet e rha l -
tenen Landpf l anzen res t en will de r Verfasser in de r gegenwär t igen Arbe i t die 
Ar ten Musciphyton ramosum und Hepaticae phyton simplex e ingehend be-
schreiben. 
Aus dem O r d o v i z i u m w u r d e n neuestens Mikrofossi l ien aus dem balt ischen 
Gebiet ( E I S E N A C K 1 9 5 8 ) publ iz ier t . E I S E N A C K setzt die Zeit ihrer En t s t ehung 
auf G r u n d der höheren Organ i sa t ion der Pf lanzenres te weit vo r das O r d o -
vizium. 
Aus dem O r d o v i z i u m des mi t t le ren Gebietes der Tschechoslowakei w u r d e 
unter dem N a m e n Boiophyton pragense O B R H E L ( 1 9 5 8 ) ein Moosrest(?) be-
schrieben. Die kleine P f l a n z e ist 10 cm lang, ihre F o r t p f l a n z u n g s o r g a n e sind 
ncch nicht bekann t , aber an dem Stengel bef inden sich m i k r o p h y l l e Blät tschen. 
In neuerer Zeit w u r d e in de r S a m m l u n g fossiler P f l anzen de r U. S. Geolo-
gical Survey ein Bär l app-a r t ige r Stengelrest (Wil l is ton Basin of M o n t a n a ) 
ge funden , von dem man aber noch n ich t bes t immt wissen kann , ob er ta tsächl ich 
pf lanz l ichen U r s p r u n g s ist. Der gleichzeitig zum Vorschein gekommene Fisch-
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rest weist jedoch da rau f hin, dal? der F u n d zweife l los aus dem O r d o v i z i u m 
s t a m m t (ANDREWS 1 9 6 0 : 2 1 8 , F i g . 32 ) . 
Algenreste und P lank tonorgan i smen aus dem O r d o v i z i u m w u r d e n schon 
von vielen F u n d o r t e n bekann tgemach t ( D E U N F F 1 9 5 1 , 1 9 5 4 ; J O H N S O N , J . H . 
1 9 5 2 , R E Z Ä K 1 9 5 9 , u . a . ) . 
Die a m sichersten aufgearbei te ten L a n d p f l a n z e n r e s t e aus dem oberen 
(mit t leren?) Si lur kennen wir aus Austra l ien ( L A N G et C O O K S O N 1 9 3 5 ) . D i e 
P f l a n z e n sind in Gesel lschaft von Monograptus-\Lxemp\aren zu tage g e k o m m e n , 
welch le tz tere die Si lurschichten beweisen. U n t e r den P f l a n z e n gibt es Reste, 
die an die Ps i lophy ten er innern , deren t axonomische Lage jedoch unsicher ist ; 
aber die z u m Vorschein gekommene Baragwanathia stellt die von den bisher 
bekann ten am höchsten en twicke l t e Lycopsida vor. D e r aus dem S i lu r -Ze i t a l t e r 
s t a m m e n d e Rest von Baragwanathia w a r seiner guten E r h a l t u n g wegen mi t 
de r heute lebenden Lycopodium selago A r t vergle ichbar . „Summing up the 
Information noted above in terms of approximate numbers of years, the Barag-
wanathia flora of Australia which stands as the oldest unquestioned evidence 
of vascular plants dates back about 340 million years white Aldanophyton 
from the Cambrian of Siberia, while based on less satisfactory plant remains, 
may be tentatively accepted as the earliest plant macrofossil and is in the order 
of 520 million years old." ( A N D R E W S , 1 9 6 0 ) . 
Aus de r Si lur-Schicht des Bal t ikums waren S p o r e n t e t r a d e schon f r ü h e r 
beschrieben w o r d e n ( E I S E N A C K 1 9 3 7 ) . Spä ter pub l i z i e r t e auch N A U M O V A ( 1 9 5 0 ) 
Sporenres te aus dem unte ren Si lur . 
Neues tens ha t E V I T T ( 1 9 5 9 ) Reste von G e f ä ß p f l a n z e n und Sporen aus 
den mi t t le ren Si lurschichten von N e w Y o r k und Aust ra l ien beschrieben. U n t e r 
den P f l a n z e n von Ps i lophyten- und P t e r i d o s p e r m e n - T y p kamen auch solche 
zum Vorschein , die auf G r u n d ihrer ana tomischen S t r u k t u r Coniferales s ind . 
Diese K o n i f e r e ha t te eine Abies ähnliche S t r u k t u r , oder represent ier t sie eine 
neue U r g r u p p e , deren ana tomische S t ruk tu r an d ie der T a n n e n e r inner t . F L O R I N 
( 1 9 4 9 ) setzte die U r f o r m e n der Tannen auch schon im Silur voraus ; d ie neueren 
F u n d e haben seine Ans ich t gerechtfer t ig t . 
S A W I C Z — L J U B I T Z K A J A und A B R A M O W (1959) haben ebenfa l l s Moossporen 
aus dem K a m b r i u m publ iz ier t , und haben die fossilen F u n d e von Lebermoosen 
und Laubmoosen aus dem paläozoischen Ze i ta l t e r z u s a m m e n g e f a ß t , un te r denen 
Ar t en verschiedener Genera vertreten w a r e n . S A W I C Z — L J U B I T Z K A J A S und 
ABRAMOVCS E n t d e c k u n g beweist auch, dal? sowohl Leber- als auch L a u b m o o s -
ar t ige L a n d p f l a n z e n schon im K a m b r i u m leben m u ß t e n , w a s die g e f u n d e n e n 
zweierlei Bryosporen auch zu beweisen scheinen. 
P f l anzenres t e , deren taxonomische Lage u n g e w i ß ist: Hymantophyton 
castorense und Arthrostigma arietense ( M A T T H E W 1913), sind aus den Schichten 
des Si lur -Zei ta l te rs in K a n a d a ( N e w Brunswick , Beaver H a r b o u r ) z u m V o r -
schein g e k o m m e n ; es sind wahrscheinl ich Ps i lophy ten . Algen sind aus de r S i lu r -
Ära von vielen F u n d o r t e n beschrieben w o r d e n , (D . W. F I S H E R 1953, M A S L O W 
1954, S P J E L D N A E S 1955); vo r kurzem hat E I S F . N A C K (1960) aus dem Silur des 
Ba l t ikums Cleocapsomorpha-Spezies publiziert. 
In dem Devon-Ze i t a l t e r f inden wir schon eine sehr d i f f e r e n z i e r t e Flora. 
Die von e inander abgrenzbaren En twick lungsg ruppen zeigen eine deu t l i che 
po lyphyle t i sche R ich tung . Die Di f fe renz ie r the i t der P f l a n z e n spiegeln auch d ie 
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Sporen res t e w i d e r . ( N A U M O W A 1 9 5 3 , S o w j e t u n i o n ; T H O M S O N 1 9 4 0 , 1 9 5 2 , Es-
ton ia ) . 
W ä h r e n d einersei ts e inzel l ige P l a n k t o n - M i k r o o r g a n i s m e n , Histrichospbae-
rideae, neuer l ich auch aus dem oberen D e v o n - Ze i t a l t e r Belgiens beschr ieben 
w u r d e n ( S T O C K M A N S et W I L L I E R E 1 9 6 0 ) , b i ldeten anderse i t s z u r selben Zei t 
auch schon b a u m a r t i g e P f l a n z e n W ä l d e r . BECK ( 1 9 6 0 ) e r w ä h n t auch Archae-
opteris (Callixylon)-Wä\der im oberen D e v o n . B A N K S ( 1 9 6 0 ) schre ib t von b a u m -
f ö r m i g e n L y k o p s i d e n auch schon im D e v o n . KRAUSEL und W E Y L A N D p u b l i -
zier ten in zah l re ichen Arbe i t en ( 1 9 2 3 , 1 9 2 6 , 1 9 2 9 , 1 9 3 0 , 1 9 3 2 , 1 9 3 3 , 1 9 4 1 , 
1949, 1960) P f l a n z e n r e s t e aus dem D e v o n Ze i ta l t e r , P s i l ophy t en , L y k o p s i d e n , 
usw. 
A u s d e m un te ren D e v o n sind auch zum e r s tenmal die viel ums t r i t t enen 
/ ,roioitfA.-/ies-Stammreste (DAPSON 1859, GASPE-Sandstein K a n a d a s ) z u m V o r -
schein g e k o m m e n , un te r dense lben ein S tück mi t 1 m im Durchmesse r . D A W S O N 
hielt d a r a n fest , d a ß es sich um L a n d p f l a n z e n hande l t , er hiel t seine Res te f ü r 
S t ä m m e von N a d e l b ä u m e n . C H I A R U G I ( 1 9 3 4 , Lyb ien) , C O R S I N ( 1 9 4 5 ) , A R N O L D 
( 1 9 5 2 ) beschr ieben neue F u n d e u n t e r dem N a m e n Prototaxites-Heute ist das 
G e n u s v o m oberen Silur bis zum oberen D e v o n b e k a n n t . D i e A n s i c h t KRSUSELS 
w a r f r ü h e r , ( 1 9 3 6 , 1 9 4 1 ) dal? d ie Prototaxites T a l l o p h y t e n s ind. A L C O C K 
( 1 9 2 9 ) hiel t sie auch f ü r echte L a n d p f l a n z e n u n d spr icht geradezu von P r o t o t a -
x i t e n - W ä l d e r n . N a c h L A N G ( 1 9 3 7 ) u n d D A R R A H sind diese Reste keine Algen , 
sondern echte L a n d p f l a n z e n . H O E G ( 1 9 4 2 ) re ih te d ie Prototaxites-Reste in d a s 
Genus Germanophyton e in. KRXUSEL und W E Y L A N D ( 1 9 6 0 ) s tellen übe r den 
Prototaxites-Germanophyton-Rest neuerd ings fes t : „ W i e wi r gezeigt h a b e n u n d 
H O E G bes tä t ig t ha t , haben wi r Reste eines Thallus v o r uns, dessen u n t e r e Tei le 
wie bei Prototaxites D A W S O N gebau t sind. Unser Fossil ha l t en wi r dagegen 
fü r eine G e f ä ß p f l a n z e . A b e r auch be ide Blä t t e r sind recht verschieden ges t a l t e t . " 
(p. 7 2 — 7 3 ) . D i e Me inungen über diesen Fund s t immen also auch heu te noch 
n icht übe re in ; m a n hä l t die P f l a n z e n f ü r Land- , f ü r semi-aqua t i sche o d e r f ü r 
aqua t i sche P f l a n z e n . Es ist na tü r l i ch f r ag l i ch , ob die neueren Prototaxites-Yunde 
mit dem E x e m p l a r D A W S O N S v o l l k o m m e n iden t i f i z i e r t w e r d e n k ö n n e n . 
E ine h ä u f i g e und von vielen O r t e n b e k a n n t e P f l a n z e aus d e m D e v o n ist 
von den Lycops iden Drepanophycus ( E u r o p a , K a n a d a , C h i n a , usw.) . U m s o 
z w e i f e l h a f t e r ist d ie t axonomische Lage des g r o ß e n Duisbergia-Genus ( E L B E R -
FELD, D e u t s c h l a n d ) . D i e neueren Colpodexylon-Funde aus den oberen Sch ich-
ten des n o r d a m e r i k a n i s c h e n D e v o n s ( D e l a w a r e C o . N . Y . ; a lso N a p l e s g r o u p = 
F rasn ian u n d Schohar i e C o . N . Y . ; Genesce g r o u p = F ra sn i an ) s t a m m e n aus 
Fes t l andab l age rungen . D i e Blä t t e r der zu den Lycops iden gezäh l ten Colpo-
dexylon-Reste sind ( p s e u d o - w h o r l ) p seudoqu i r l s t änd ig ( B A N K S 1 9 6 0 ) . 
D i e M e g a s p o r e n - R e s t e des oberen Devons d e r El lesmere Inseln (Arc t i c 
C a n a d a ) zeigen die G e g e n w a r t einer g roßen V a r i a t i o n ve r sch iedena r t ige r hete-
rospor igen P f l a n z e n ( C H A L O N E R 1 9 5 9 ) . M a n c h e dieser Sporen res t e k ö n n e n 
sicher mi t den versch iedenen Lycopodiaceae-Genera in V e r b i n d u n g gebrach t 
we rden . A u s den Mi t t e l - und O b e r d e v o n - S c h i c h t e n K a n a d a s k a m e n noch z a h l -
reiche Sporen und sporenähn l i che Res te zum Vorschein , bei denen es abe r n icht 
wahrsche in l i ch ist, d a ß man sie m i t L a n d p f l a n z e n in V e r b i n d u n g b r ingen 
k ö n n t e ( R A D F O R T H u n d M C G R E G O R 1 9 5 4 ) . 
I m un te ren D e v o n k o m m e n schon die U r p f l a n z e n der q u i r l s t ä n d i g e n 
P f l a n z e n vor . D e r Ver fasse r ha t sich in seinen phylogenet i schen A r b e i t e n ö f t e r s 
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da rau f be rufen ( G R E G U S S 1 9 1 7 , 1 9 5 5 ) , da l i d ie Qu i r l s t änd igke i t ein U r t y p ist. 
Wi r zi t ieren hier noch L E C L E R C Q ( 1 9 5 4 : 3 0 9 ) : „In Germany, KRAUSEL a n d 
W E Y L A N D (1930 :60), from the Lower Devonian have re-examined the Clima-
ciophyton trifoliatum S T E I N M A N N and E L B E R S K I R C H (1929:49, pi. 2, fig. 3), 
a small three-angled stem, not more than one mm in diameter, bearing, at short 
intervals, whorls of three coalescent leaf-like appendages. In the U. S. A. 
S C H U L T E R and D O R F (1938 :21, figs. 1—2, B E A R T O O T H B U T T E , Wyoming) have 
discovered in Wyoming, the Sphondylophyton hyenioides, a caespitose plant 
of 3 cm long, bearing regularly disposed whorls made of two to four leaf-like 
appendages, dichotomous at the base and split into truncated linear segments 
(5—8 mm long; 1—2 mm wide). As stated by the authors, both plants have 
a thalloid aspect. But regarding the Wyoming species, S C H U L T E R and D O R F 
point out that the plant grew in association with typically terrestrial flora." 
„Climatiophyton and Sphondylophyton might be interpreted as early ancestors 
of Sphenopsides (Arthrophyta), in which the algoid appearence would have 
been retained." I m mi t t le ren D e v o n ver t re ten Calamophyton und Hyenia den 
höheren En twick lungsg rad der A r t h r o p h y t e n . 
Aus dem Devon kennen wi r auch schon Bryopsida-Reste, o b z w a r deren 
t axonomische Lage e twas unsicher ist. Ein solcher ist der unter dem N a m e n 
Thallomia llandyfriensis H E A R D and J O N E S ( = Eohepatica dryfiensis H E A R D 
and JONES) beschriebene, Hepatica ähnl iche Rest . G e f ä ß p f l a n z e mi t Blä t te rn 
aus dem Silur oder dem unte ren D o w n t o n i a n (Ca rmar thensh i r e , E n g l a n d , 
H E A R D a n d J O N E S 1 9 3 1 ) . 
Aus dem unteren Devon ist ein Sciadophyton steinmanni K L A U S E L und 
W E Y L A N D ( 1 9 3 0 : 2 2 0 , W a h n b a c h t a l bei Siegburg, Deu t sch l and ) b e n a n n t e r Rest 
zum Vorschein gekommen, dessen taxonomische Lage ungewil? is, de r abe r auch 
nach der Meinung der Au to ren ein Bryophyta-Rest sein mag. KR^USKL v e r -
einigte später ( 1 9 3 8 ) die Thallomia- und Sciadophyton-Reste in d ie Fami l i e 
Sciadophytaceae. 
Auch in neuerer Bearbei tung begegnen wir isosporigen Resten, die in d a s 
mit den Bryops iden f ü r ve rbunden gehal tene Sporogenites-Genus e ingereiht 
sind ( A N D R E W S 1 9 6 0 : 8 5 ) . Sporogenites exuberans H A L L E ( 1 9 1 6 , 1 9 3 6 ) w u r d e 
zuers t aus der unteren Devon-Schich t N o r w e g e n s (Röragen) beschrieben. Aus 
der unteren Devcn-Sch ich t Belgiens hat L A N G ( 1 9 3 7 ) un te r dem N a m e n Sporo-
genites exuberans forma bélgica einen Fund publ iz ie r t . Auch S T O C K M A N S ( 1 9 4 0 ) 
hat diese A r t besprochen. C O O K S O N ( 1 9 4 9 ) L i lyda le (Vic tor ia) , C R O F T u n d 
L A N G ( 1 9 4 2 ) haben diese Ar t in dem unte ren D e v o n von Wales g e f u n d e n ; 
L A N G und C O O K S O N ( 1 9 3 0 ) haben aus dem unte ren D e v o n von Vic to r i a 
(Walha l l a series) die Sporogonites chapmani Spezies beschrieben. A N D R E W S 
schreibt (1960 : 88) nach Unte r suchung de r F u n d e : „We have no positive evi-
dence that justifies its assignment to the psilophytes or any other group of vas-
cular plants. 1 am, therefore, inclined to consider that it is of bryophytic a f f i -
nities . . . It is thus very likely that both of these groups of bryophytes had a 
long pre- Carboniferous history. In summary, it seems reasonable to assume 
that Sporogonites may be considered as a plant that had attained a bryophytic 
level of evolution, possibly related to the liverworts or representing a distinct 
and independent group... The treatment of these plants by B O L D ( 1 9 5 8 ) in 
his recent book, in which he deals with them as two distinct Divisions, the 
Hepatophyta (liverworts) and the Bryophyta (mosses) seems to me a more 
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acceptable classification." L A M ( 1 9 5 7 ) ver legte die T r e n n u n g der E n t w i c k l u n g s -
linie de r Bryops iden in die G r u p p e n Hcpaticites u n d Muscites an das E n d e des 
Silurs, b z w . an den A n f a n g des Devons . A u t o r ha t diese T r e n n u n g auf G r u n d 
v c n Hepaticaephyton- und Musciphyton-Tunden schon aus dem O r d o v i z i u m 
nachgewiesen. 
Aus dem D e v o n kennen w i r auch in das Protosalvinia-Genus e ingere ih te 
Fossilien. D A W S O N ( 1 8 8 4 ) h a t die S p o r e n t e t r a d e der Pro tosa lv ien in Brasi l ien, 
d a n n in N o r d a m e r i k a ( 1 8 8 8 , E R I A N , D e v o n i a n ) aus de r mi t t le ren Devonsch i ch t , 
W H I T E u n d S T A D N I C H E N K O ( 1 9 2 3 , Oh io ) , d a n n K I D S T O N und L A N G ( 1 9 2 4 ) in 
der oberen Devonsch ich t N o r d a m e r i k a s g e f u n d e n . A R N O L D ( 1 9 5 4 : 2 9 3 ) r e ih te 
nach einer Revision der F u n d e die Spezies: Protosalvinia brasiliensis, P. ravenne 
und P. furcata in das Genus ein, in welches er auch das Foerstia-Genus e in-
ver le ibte . Das jüngste V o r k o m m e n des Genus ist Protosalvinia arnoldi aus de r 
oberen Devonsch ich t von K e n t u c k y ( U S A ) B H A R A D W A Y und V E N K A T A C H A L Á 
( 1 9 6 0 : 2 7 ) . A R N O L D b r ing t die Pro tosa lv in ien mi t den auf n iedr igerer E n t w i c k -
lungss tufe s tehenden B r y o p h y t e n in Z u s a m m e n h a n g . Die ä u ß e r e O b e r f l ä c h e 
der Sporen u n d Zellen scheint mi t einer wachsa r t igen Subs t anz (waxy substance) 
imprägn ie r t zu sein, die gegen die Prozesse de r chemischen M a z e r a t i o n g r o ß e 
Resistenz zeigt. Diese wachsa r t ige N a t u r der Z e l l w ä n d e zeigt schon eine A n p a s -
sung dieser P f l a n z e n an die Verhäl tnisse , Schu tz gegen das Aus t rocknen , fo lg l ich 
weist sie auf den F e s t l a n d c h a r a k t e r hin. A R N O L D ( 1 9 5 4 : 2 9 6 — 2 9 7 ) n i m m t 
KRAUSULS ( 1 9 4 1 ) P ropos i t ion , die Protosalvinia und Foerstia Genera auf G r u n d 
der inneren S t r u k t u r u n d der kut in is ie r ten O b e r f l ä c h e des Sporocarpiums in 
die Klasse Algomycetes, als Algen , e inzure ihen , n icht an. A R N O L D S S c h l u ß -
fo lge rung : „The position of Protosalvinia furcata in the plant kingdom is 
unknown, but it had evolved to a level comparable to that of the lower Bryo-
phyte." W i r müssen auch noch die Bemerkungen LUNDBLADS, des ausgezeichne-
ten Kenne r s der fossilen B r y o p h y t e n h i n z u f ü g e n (1954 : 382) : „ A t t e n t i o n should 
be drawn to the fact that thalloid plants, in their general organization compa-
rable with lower Bryophytes, existed in Pre-Carboniferous time. Protosalvinia 
(Upper Devonian) seems to have the same life-form as certain Riedas. The ge-
nus Riccia, for instance, is represented in most of the arid regions of America, 
Eurasia, Africa and Australia. The Hepaticae include a number of xeromor-
phous types of considerable interest. Since xerophytes have generally a more 
strongly cutinized epidermis, they may be more suitable for preservation in 
a fossil state." 
Aus den oberen D e v o n - A b l a g e r u n g e n (oder L o w e r Mississ ippian, N e w 
A l b a n y , U S A ) w u r d e eine ha lb mar inen , ha lb F e s t l a n d c h a r a k t e r zeigende, also 
eine U b e r g a n g s p f l a n z e , als Crocalophyton beschrieben (ANDREWS a n d ALT, 
1 9 5 6 ) . 
Auch die G y r o g o n i t e n der G h a r o p h y t e n sind aus dem D e v o n z u m V e r -
schein gekommen . Die Trochiliscus- und Sycidium-Arten kennen w i r von d e m 
Zei ta l ter des un te ren D e v o n s Os t eu ropas ( K A R P I N S K Y 1 9 0 6 , C R O F T 1 9 5 2 ) , Asiens 
(Lu 1948) u n d A m e r i k a s (PECK 1934, 1936, 1957) an von verschiedenen 
F u n d o r t e n . In A m e r i k a kommen sie noch in den un te rs ten Mississ ippian-Schich-
ten vor . Pseudosycidium, aus de r Si lurschicht von T u r k e s t a n , ist de r ä l tes te 
Charophyta-Rest ( H A C Q U A R T 1 9 3 2 , 1 9 3 5 , 1 9 4 1 ) . Aus der D o w n t o n i a n - S c h i c h t 
Podol icns aber w u r d e n die ältesten Trocbilisais-Gyrogomten pub l i z i e r t 
( C R O F T 1 9 5 2 ) . H A C Q U A R T hielt die Trochiliscus- u n d Sycidium-Arten, die aus 
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den ha lb Salz, ha lb Süßwassersed imenten bei Len ingrad zum Vorschein k a m e n , 
f ü r die äl testen L a n d p f l anzen . In Ch ina sind C h a r o p h y t e n f r ü c h t e in einer 
zwischen zwei Sandste inschichten eingelagerten Lehmschicht — in Gesse l l schaf t 
a n d e r e r L a n d p f l a n z e n — zum Vorschein gekommen , w o keinerlei Reste m a r i n e r 
Organ i smen zu f inden waren . N a c h C R O F T S Fests tel lung haben sich die in P o -
dolien a u f g e f u n d e n e n Exempla r e im unteren D e v o n schon an das urze i t l i che 
Fest landleben a n g e p a ß t ; dies beweist die S t r u k t u r der Gyrogon i t en sehr schön. 
Wenn diese Gyrogon i t en dennoch in mar inen Ablagerungen des unteren D e v o n s 
v o r k o m m e n , so können sie — nach C R O F T S Fests te l lungen — nur d u r c h Ein-
s c h w e m m u n g von dem Fest land hineingeraten sein. K A R P I N S K Y und P E C K h a -
ben d ie Gyrogon i t en von Trochiliscus in mar inen Ablagerungen g e f u n d e n . 
(Unseren heutigen Kenntnissen nach ist ein g r o ß e r Teil der nicht m e t a m o r p h i -
sierten paläozoischen und p räkambr i schen Ablagerungen von mar ine r , und 
nicht von F e s t l a n d a b s t a m m u n g . Deshalb können aus diesen Schichten n u r we-
nige Reste von L a n d p f l a n z e n e rwar t e t werden , die abe r zum Vorschein k o m -
men, sind umso wicht iger . ) 
Wi r haben schon m e h r m a l s gezeigt, d a ß die P f l a n z e n f o r m e n des D e v o n s 
nicht die wi rk l ich ersten G e f ä ß p f l a n z e n gewesen sind. Auch aus diesen wenigen 
Beispielen geht hervor , d a ß im Devon neben den e in facher a u f g e b a u t e n Psi lo-
phy ten schon zahl re iche P f l a n z e n komplexen T y p s exist iert haben. Diese L a n d -
p f l anzen haben sich schon weit vo r dem D e v o n z e i t a l t e r auf verschiedenen W e -
gen nebene inander en twickeln müssen, und deshalb können die Ps i lophy ten des 
Si lurs und D e v o n s nicht die U r v o r f a h r e n sämt l icher L a n d p f l a n z e n sein. 
Diese L a n d p f l a n z e n müssen in den vordevonischen Zeiten n i ch t e inma l 
no twendigerweise einen d i rek ten Z u s a m m e n h a n g mit den Algen gehab t haben . 
Dies hat auch A N D R E W S deut l ich ausgedrückt ( 1 9 6 0 : 2 1 8 ) : „The most signifi-
cant record to my knowledge is the recent report of T Y L E R and B A R G H O O R N 
( 1 9 5 4 ) describing fossils that are tentatively assigned to the blue-green algae 
and simple fungi from rocks in southern Ontario that are dated as being in the 
vicinity, 1,300 million years and possibly as much as 2 billion years old. Ano-
ther recent contribution suggests an even greater age for the algae. In 1941 
McGregor described supposed algal remains from Rhodesia in rocks which 
have been dated ( H O L M E S 1 9 5 4 ) as at least, 2,600 million years and possibly in 
excess of 2,700 million years. . . Perhaps the most immediate answer to explain 
this great gap would be that land vascular plants actually did exist prior to 
the Cambrian . . . very likely that thallophytic plant life existed for a very 
long time prior to the origin of land vascular plants." 
C A R S O N (1951) stellt die S tä rke de r F l u t - u n d - E b b e - A k t i o n e ingehend da r , 
die vor dem mit t leren P a l ä o z o i k u m e ingewirk t ha t , und die — wie es seiner 
Ansicht nach scheint — der A u f m e r k s a m k e i t de r Pa l äobo tan ike r en tgangen ist. 
C A R S O N „points out, that when the moon was half its present distance from 
the earth the tidal range may have exceeded several hundred feet on some shores 
and that in still earlier time the range of the tide would have been even more 
vast, flooding inland for many miles, so that under such conditions, no living 
thing could exist on the shores or pass beyond them, and had conditions not 
changed, it is reasonable to suppose that life would have evolved no further 
than the fishes." 
Aus dem Karbonze i t a l t e r kennen wi r schon viel besser e rha l t ene B r y o -
phyten-Res te . Aus oberen Karbonab lage rungcn Frankre ichs sind ( S t e p h a n y a n ) 
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Muscites polytrichaceous R E N . et Z E I L ( 1 8 8 5 ) und aus der Umgebung der Loire 
Musettes bertrandi L I G N . ( 1 9 1 4 ) zum Vorschein gekommen . Die erstere Ar t 
k a n n mit den heute lebenden Rhizogonium- und Poly trieb um-Arten verglichen 
werden . Aus dem oberen Karbonze i t a l t e r E n g l a n d s ha t W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 , 
1949, 1959) ausgezeichnet e rha l tene Hepaticites-Spezies beschrieben, die schon 
er selbst mit heute lebenden Ar t en in Verb indung br ingen konn te . Hepaticites 
kidstoni W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 ) w a r mit der heute lebenden Treubia, hepatici-
tes lobatus W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 ) mit der heu te lebenden Fussombronia, Hepa-
ticites langt W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 ) mit der heu te lebenden Riccardia (Aneura) 
und Hepaticites metzgerioides W A L T O N ( 1 9 2 8 ) mit den heute lebenden Metzge-
r / a -Ar ten gut zu vergleichen. Den gleichfalls aus dem K a r b o n Eng lands unter 
dem N a m e n „cf. Hepaticites sp." e rwähnten Rest (WALTON 1949) b rach te 
L U N D B L A D ( 1 9 5 4 : 4 0 6 ) mit der aus Schweden (Skromberga , Lias) zum Vor -
schein gekommenen Ricciopsis florini-Spezies in Z u s a m m e n h a n g . Die Zugehör ig-
keit des Thallites willsi W A L T O N ( 1 9 4 9 ) - F u n d e s aus dem Karbonze i t a l t e r 
erschien ungewiß , was durch die Einre ihung in des Tahllites-Genus zum Aus-
d r u c k k o m m t . 
Aus den K a r b o n a b l a g e r u n g e n K a n a d a s ( N e w Brunswick) kam ein Rest 
einer unbes t immten Moosp f l anze , Thallites lichenoides (MATTHEW) benann t , 
( M A T T H E W 1 9 0 7 : 1 8 6 PI. 1 , f ig. 1, und 1 9 1 1 ) zutage. J O N G M A N S ( 1 9 1 1 : 1 0 ) 
reihte sie zu den Flechten (Lichenes) ein. L U N D B L A D ( 1 9 5 4 : 4 0 6 ) dagegen hält 
es f ü r mögl ich, d a ß der P f lanzenres t mit Rieda — einer de r xe romorphen 
Hepaticae — in V e r b i n d u n g gebrach t werden k a n n . 
E. M . K N O X ( 1 9 4 9 : 1 1 8 ) k o n n t e aus E n g l a n d von den Sporenresten_ des 
Karbonze i t a l t e r s die Anthocerotales- und Marchantiales-Sporen nachweisen, 
und bemerk t e : „Many of the spore types are probably of pteridospermic a f f i -
nity, but the majority might be expected to be of Pteridophytic and Bryophytic 
origin." K N O X ( 1 9 5 0 : 336) kam im Laufe der wei teren Unte r suchung de r Spo-
ren zu dem Ergebnis , d a ß : „A /arge proportion of the fossil spores assigned to 
the genera Microreticulati-sporites and Reticulati-sporites are of Lycopodian 
affinity", abe r er be ton t : , , dose parallels can also be drawn with spores 
of the Hepaticae." 
Aus den Ablagerungen des unteren Perms, von dem Gebiet der Sowje tun ion 
( K u z n e t z k Basin) ha t N E U B U R G ( 1 9 5 6 ) B r y o p h y t e n - R e s t e beschrieben, wobei 
e r be ton t , d a ß diese G r u p p e der Moose schon ein sehr langes Vor leben im Prä -
karbon gehabt ha t te . 
Aus dem Mesozo ikum kennen wir schon wohl de terminier te , mit den 
heutigen Ar t en gut vergle ichbare Moosreste, o b z w a r auch taxonomisch unsichere 
Ar ten zum Vorschein gekommen sind. T A K A H A S I ( 1 9 6 0 : 1 5 5 ) e r w ä h n t ein fos-
siles Moos, Hepaticites oishii H U Z I O K A et T A K A H A S I , aus den Ablagerungen der 
O b e r s t u f e der T r i a s f o r m a t i o n J a p a n s (Western J a p o n , M o m o n o k i fo rma t io ) . 
Thallites uralensis K R Y S H T . et P R Y N A D A ( 1 9 3 3 , Rhae t -L ias ) kam im westl ichen 
U r a l zum Vorschein. Thallites yabei ( K R Y S H T . ) H A R R I S erschien neuestens in 
den Ablagerungen des oberen J u r a von J a p a n ( u t a n o fo rma t io ) , w a r aber aus 
den Jurasch ich ten Sibiriens und Koreas schon f r ü h e r b e k a n n t . Aus dem unteren 
Ju ra (Rhät i sche Stufe) Eng lands ha t H A R R I S ( 1 9 3 8 , 1 9 3 9 ) den Najadita lanceo-
lata ( B U C K M A N ) H A R R I S Moosrest mit der heute lebenden Riella-Spizies ver-
glichen. H A R R I S hä l t die Najadita-Spezies f ü r einen p r imi t iven T y p de r Moose. 
H A R R I S ( 1 9 3 1 , 1 9 3 7 , 1 9 4 2 ) ha t aus England (Midd l e a n d Lower Jurassic) und 
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O s t g r ö n l a n d (Lower Lias) zahlreiche gut de te rmin ie r t e und in das Hepaticites-
Genus e ingereihte Moosreste beschrieben. L U N D B L A D (1954) f a ß t e die fossilen 
Reste von Hepaticae zusammen und stellte auf G r u n d de r aus Schweden z u m 
Vorschein gekommenen (Skromberga , Rhaet -Lias) fossilen M o e s f u n d e die Ge-
nera : Ricciopsis, Ricciisporites und Marchantolites au f . Er b r ach t e d ie fossi len 
Ar ten auch mit den heute lebenden in enge V e r b i n d u n g . Die ungewissen Moos-
reste reihte er nach kr i t ischer Auswer tung in das Thallites-Genus ein. H i e r h e r 
reihte er a u ß e r den ungewissen Resten des J u r a z e i t a l t e r s auch die aus K r e i d e -
schichten zum Vorschein gekommenen f ragl ichen Moosres te ein (p. 4 0 7 — 4 1 0 ) . 
L U N D B L A D bemerk te in seiner Zusammenfas sung : „The Swedish material affords 
conclusive evidence that plants with indubitable Marchantiales characters 
existed in the Older Mesozoic. This is confirmed by suggestions from other 
sources indicating that the major groups of Hepatics might have been differen-
tiated as early as in the Palaeozoic." Wi r können noch die beach tenswer te Fes t -
stel lung des Bryologen F U L L F O R D h inzu fügen : „ . . . certain structures of hepatics 
have changed very little in the long time from the Upper Carboniferous or 
Triassic to the present." (1951 : 246). 
Die fossilen Bryophy ten des Mesozoikums und K a i n c z o i k u m s ha t von d e m 
Gebiet N o r d a m e r i k a s S T E E R E (1946) z u s a m m e n g e f a ß t . 
Von den ter t iä ren Moosen sind die in Berstein eingeschlossenen Reste a m 
besten e rha l ten . D I X O N ( 1 9 2 2 : 1 4 9 ) konn te aus der S a m m l u n g des Bri t ish M u -
seum von den in Bernstein eingeschlossenen A r t e n den heu te lebenden Hypno-
dendron reinwardtii und Hypnodendron arborescens-hrten nahes tehende be-
st immen. Die fossilen Muscinae-Arten der jüngeren te r t iä ren Schichten ha t 
D I X O N ( 1 9 2 7 ) z u s a m m e n g e f a ß t . Ih re Anzah l ist nicht gering. W E Y L A N D ( 1 9 3 7 ) 
e r w ä h n t in der rheinischen T e r t i ä r f l o r a (Ro t t , Siebengebirge) Reste v o n Hyp-
num, Polytrichum, Mnium, Barbula und Dicranites Moosar ten . 
Moossporenres te e rwähnen aus dem T e r t i ä r T H O M S O N und P L U G ( 1 9 5 3 ) , 
aus dem Mesozoikum W E Y L A N D und G R E I F E L D ( 1 9 5 3 ) , T H I E R G A R T ( 1 9 4 9 ) , 
R E I S S I N G E R ( 1 9 5 0 ) und andere . 
Neuestens hat P R O S K A U E R (1959 : 31 1) die Phylogenie der Anthocerotales 
publ iz ier t . 
3. D a s po ln i sche Material und die A l t e r s f r a g e 
Die kurze Geschichte unseres Musciphyton und Hepaticaephyton ist fo l -
gende: 
I m Sommer 1958 ha t Verfasser auf E i n l a d u n g der Polnischen A k a d e m i e 
der Wissenschaf ten an dem W a n d e r k o n g r e ß de r polnischen Botan iker in Szcze-
czin te i lgenommen. N a c h h e r besuchten wi r auch die wissenschaf t l ichen Ins t i -
tute Warschaus . In seinem Ins t i tu t zeigte Professor KOZLOXCSKI, Mitgl ied d e r 
polnischen Akademie , dem Verfasser winzige P f l änzchen aus dem O r d o v i z i u m , 
die bis dahin nicht ha t ten bes t immt werden k ö n n e n . 
Professor K O Z L O W S K I ha t das Gestein in Salzsäure aufgelös t , u m d a r a u s 
die winzigkle inen P f l änzchen herausbekommen zu können . Bei diesem Geste in 
ist es die e in fache re und sicherere Methode — s ta t t Sch l i f f e oder M i k r o t o m -
schnit te anzu fe r t i gen — die Ka lke in Sa lzsäure zu lösen und aus dem R ü c k -
stand das P f l a n z e n m a t e r i a l zu isolieren, oder P r ä p a r a t e a n z u f e r t i g e n . Diese 
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M e t h o d e ha t auch E I S E N A C K ( 1 9 6 0 : 1 3 ) bei den niederen Algen aus dem bal t i -
schen Silur mit E r fo lg angewende t . Die gute E r h a l t u n g der silurischen Algen 
(und H y s t r i c h o s p h ä r e n ) hängt auch mit der chemischen N a t u r de r Z e l l w a n d -
substanzen zusammen . Zel lulose k o m m t hier nicht in Frage . Die resistenten 
Z e l l w ä n d e können hier e n t w e d e r aus m a k r o m o l e k u l a r e n Po lymer i sa ten (viel-
leicht Po ly t e rpenen ) ode r Kondensa ten ungesät t ig ter Fe t t säuren bestehen. Die 
Unte r suchungen in dieser R ich tung führ t E I S E N A C K wei ter . E I S E N A C K ha t sich 
auch schon f r ü h e r ( 1 9 3 1 , 1 9 3 7 , 1 9 3 8 ) mit de r chemischen Ana lyse de r fossilen 
Chi t in - und ch i t inar t igen S t o f f e beschäf t ig t . Auch a n d e r e haben an m i k r o -
chemischen Reak t ionen mit den außerorden t l i ch resistenten C h i t i n - oder chi t in-
art igen S to f f en gearbei te t , W I M A N ( 1 9 0 1 ) , S C H M I D T ( 1 9 3 9 ) , W H I T E und S T A D N I -
C H E N K O ( 1 9 2 3 ) , W E Y L A N D ( 1 9 4 1 ) — letzterer hat a u ß e r C h i t i n auch die Gegen-
w a r t von Kieselsäure nachgewiesen, K R A F T ( 1 9 2 6 ) , R. P O T O N I E ( 1 9 2 0 ) , L O I R E T 
( 1 9 5 9 ) und andere . 
In den Z e l l w ä n d e n der rezenten Moose imprägnieren sich Sphagno l - und 
D ic r anum-Gerbsäu re -Verb indungen . Es k a n n vorausgesetzt werden , d a ß auch 
in den ältesten Zeiten Verb indungen von ähnl icher Kompos i t ion die fossilen 
Moose konserv ier t haben , welchem U m s t a n d die gute E r h a l t u n g der Reste zu 
ve rdanken ist. W a s f ü r chemische Verbindungen im O r d o v i z i u m neben Ch i t in 
und chi t inar t igen S to f f en mit e ingewirk t haben, die die E r h a l t u n g der fossilen 
Moosreste möglich gemacht haben, das wissen wir heute noch nicht genau. 
E I S E N A C K ( 1 9 3 8 ) e r w ä h n t auch Organismen, deren Zell w a n d ku t ina r t i ge Sub-
s tanzen en thä l t . Dieser S tof f zeichnet sich durch die beiwei tem g röße re W i d e r -
s tandsfäh igke i t gegen chemische E ingr i f f e aus. 
H I R M E R ( 1 9 2 7 ) bemerk t im Z u s a m m e n h a n g mit den fossilen B r y o p h y t e n -
Res ten: „Ein ige u n z w e i f e l h a f t e Lebermoose reste haben meistens eine so vor -
t r e f f l i che E r h a l t u n g ha t , d a ß man da ran die Ze l l s t ruk tu r , Rhizo iden , usw. gut 
unterscheiden k a n n . Die Ursache der günstigen Erha l tung bei den B r y o p h y t e n 
ist eine besondere chemische Beschaffenhei t des lebenden Gewebes . " 
Die he rausp räpa r i e r t en P f l änzchen übergab d a n n P ro f . K O Z L O W S K I dem 
Verfasser zur wei teren wissenchaf t l ichen Bearbei tung. N a c h einer umsicht igen 
und sehr minut iösen Arbei t ha t es sich mit Bes t immthei t herausgestel l t , daß. wir 
es hier in de r T a t mit einer wichtigen E n t d e c k u n g zu tun haben, indem es 
gelungen ist nachzuweisen , d a ß diese aus dem O r d o v i z i u m s t ammenden winz ig-
kleinen P f l änzchen , von k a u m 2 — 8 m m Länge, bedeutend e infachere Organ i s -
men als die Ps i lophy ten dars te l len. Ihnen ähnl ich aussehende, u n z w e i f e l h a f t 
p r imi t ive fes t ländische P f l anzenüber re s t e haben wir aus dem O r d o v i z i u m 
vorher noch nicht gekann t . 
Die s t ra t ig raphische Bearbe i tung des Fundor t e s w u r d e von P r o f . K o z -
L O W S K I ausge führ t und wi r z i t ieren seine Fests tel lungen: „For the purpose of 
etching from Ordovician calcareous rocks graptolites and other animals with 
chitinous skeleton the present writer has, for many years past, used the hydro-
chloric and acetic acid treatment. Recently, during this work, he has discovered 
plant remains of particular interest. 
The rocks which have yielded these organisms are erratic boulders carried 
to Poland from Scandinavia and the Baltic region by Pleistocene glaciers. 
Besides pulverized or minute fragments of calcareous animal skeletons they 
practically always contain numerous remains of chitinous skeletons, such as 
Graptolithina, Annelida (jaws) and Hydroida. Occasionally they also yield 
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plant remains. The majority oj these are referable to Phycomycetes and Algae. 
They occur in association with typically marine fauna and, most likely, were 
themselves marine organisms. Sporadically, however, among these aquatic plants 
remains are noted of other, higher organisation and probably of continental 
origin. These specimens have attracted the writer's attention as evidence of 
particular interest." 
D a s G e s t e i n a u s d e m d i e P i ' . ï n z c l i c n h c r a u s p r e p a r i e r t w u r d e n . V e r g r . 2 . 
„The plants, for which Greguss has introduced the new generic name of 
Musciphyton gen. nov., were extracted from a boulder (No. o. 225), 1,65 kg in 
weight, collcted near Zakroczym, in the valley of the Vistula. It is a compact 
pelitic limestone, lithologically similar to the lithographic limestone oj the 
Jurassic. This rock, familiar long since to geologists who study the erratic 
boulders of the North of Europe is by German writers referred to as „Ost-
seekalk". The grapholite Orthograptus gracilis (Rocmer) is its most common 
index fossil. Its age most probably corresponds to that of the „Saunja" (Fia) 
horizon, that is to the middle part of the Estonian Ordovician. 
Boulder No. o 241, one kg. in weight, which has yielded plants called by 
Greguss Hepaticaephyton, was also collected near Zakroczym. It is a limestone 
with granular texture, almost entirely made up of calcareous fragments of 
indeterminate Brachiopoda and tests of Echinodermata. Juvenile gastropod schells 
and less frequent conodont denticles are encountered among these fragments." 
„Chitinous remains are not common, being mainly those of Scolecodonta 
and Chitinozoa, Phycomycetes are abundant. The age of this boulder cannot 
be exactly determined on the animal remains it contains. Scolecodonta and 
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Chitinozoa are common forms in Middle and Upper Ordovician boulders. 
Closer investigation of these remains may in the futurc lead to a more exact 
dating of this boulder. Vor the present, however, it is established as Ordovician." 
Die Unte r suchungen des Verfassers ers t reckten sich in erster Linie auf die 
Verzweigungs typen der P f l änzchen , auf ihre ä u ß e r e und innere Morpho log ie , 
auf die S t r u k t u r de r Stengelkegel sowohl de r Wurzel als auch des Sprosses, auf 
die Wurze lhärchen und d ie Gese tzmäßigke i t en in ihrem V o r k o m m e n . D a n n 
untersuchten wir die Gesta l t und die S t r u k t u r der Zellen an der O b e r f l ä c h e 
de r Stengel, die F o r t p f l a n z u n g s o r g a n e , das Sporogonium, und wei terh in — 
nach Möglichkei t — die A n a t o m i e de r einzelnen Stengel, ihre Q u e r - und 
Längsschni t te usw. Zur Rech t f e r t i gung seiner Beobachtungen h a t t e der Ver -
fasser e igenhändig mehr als 100 mik ropho tog raph i s che A u f n a h m e n angefe r t ig t . 
Von den mehr als 10 Ar ten will Verfasser diesmal nu r zwei v o n e i n a n d e r 
wesentlich abweichende T y p e n behande ln , an denen deut l ich zu e rkennen ist, 
d a ß der M o o s k ö r p e r des einen T y p s zy l inde r fö rmig , und sein Sporogonium 
aus der Seite des Stengelchens hervorgewachsen ist. Im Gegensa tz h ie rzu ist 
der Mooskörpe r des anderen T y p s v e r f l a c h t und p lag io t rop , sein Sporogonium 
aber te l le r förmig , es ö f f n e t e sich mit e infachen Zähnen und nahm auf dem 
f lachen unteren (oder oberen?) Teil des Stengels P la tz . Ein charakter i s t i scher 
Ver t re ter des zy l inde rkörpe r igen Musciphytons ist das Musciphyton ramosum, 
ein charakter is t i scher Ver t re te r des p lag io t ropen , f l achkörper igen T y p s ist 
das Hepaticaephylon simplex. Ver fass r will auf diese in den nächs t fo lgenden 
A u s f ü h r u n g e n eingehen. 
4. B e s c h r e i b u n g der A r t e n 
1. Musciphyton ramosum G R E G U S S nov. gen. et nov. sp. 
Generotypus: Musciphyton ramosum G R E G U S S 
Holotypus: Das auf T a f e l I — I I — I I I und auf Tafe l V I I abgebildete E x e m p l a r . 
P r ä p a r a t e N " 7 
F u n d o r t : Neben Z a k r o c z y m , im Tal de r Weichsel , Polen 
Al te r : O r d o v i z i u m . — Mit t leres O b e r - O r d o v i z i u m , Ostseekalk , S a u n j a , 
F i a H o r i z o n t 
Diagnose gen. et sp.: 
Das P f l änzchen ist be i läuf ig 2 m m hoch. Der untere Teil des zy l indr igen 
Stengels ist e twas dicker , 1 5 0 — 1 6 0 fi , de r obere Teil 120—130 u. A n der 
Obe r f l ä che des Stengels sind die Epidermiszel len 3 0 — 4 0 |i, im oberen Teil 
8 0 — 1 0 0 // lang und 30—35 /i brei t . Gegen die Spi tze des Stengels ist die 
Obe r f l ä che e twas ger ipp t . A n der Seite des oberen Stengelteils sitzt an einem 
kurzen Stielchen ein zyl indr isches Sporogonium. D a s Sporogonium ist un t en 
9 0 — 1 0 0 /i, oben 180—190 /i brei t . A m Scheitel des Sporogoniums 3 — 5 
s t u m p f e Per i s tomzähne(?) an den P e n s t o m z ä h n e n Querleis ten und feine Ze ich-
nung. In der M i t t e des Stengels ein zentra les Le i tbünde l . 
Beschreibung: Die Länge ist ohne die Biegung 1,7 m m (Taf. I.); fal ls man 
auch die Teile der Biegung mit e inrechnet , so m a g das ganze P f l änzchen 2 m m 
lang gewesen sein, o b z w a r ein kleines Stück seiner Sp i tze — wie es scheint — 
abgebrochen ist. Sein Stengel ist vo l lkommen zyl indr isch , an dem unteren Teil 
D e l . F r . R o b e r t . 
M u s c i p h y t o n r a m o s u m G r e g u s s n o w g e n . c t sp . ( 100 X ) 
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ist sein Durchmesser 150—160 /<, an dem oberen nur 120—130 f i . Aus seinem 
unte ren Teil sp r i eß t auch ein bedeutend dünneres Seitenstengelchen (g) hervor , 
dessen Brei te an seinem Bazis 70, in der oberen H ä l f t e aber 90 /< ist. Die ganze 
Länge dieses unteren Stengelchens mach t 550 /< aus. Seine Sp i tze scheint abge-
brochen zu sein, es ist aber nicht unmögl ich , dal? diese E n d u n g natür l ich war . 
In de r Gegend des oberen Dr i t t e l s des Stengels zweig t ein, wie ein Zwerg t r i eb 
aussehender Se i t ensproß ab , der aber in Wirk l i chke i t in Sporangium b z w . ein 
Sporogonium ist (Ta f . I I c). Dessen Spi tze ist ziemlich scharf abgeschlagen, 
w ä h r e n d aus dem Inneren de r K a n t e s t u m p f e Z ä h n e mit ve rd ick ten W ä n d e n , 
eigentl ich Pe r i s tomzähne he rvor ragen . An de r unteren H ä l f t e des Stengelchens 
konnten auch Wurze lhä rchen festgestellt werden (S. T a f . II e und Zeichnung) . 
Die O b e r f l ä c h e des Stengels. Die O b e r f l ä c h e des Stengelchens besteht aus 
d i ckwand igen Epidermiszel len. An dem unteren Teil des Stengelchens f inde t 
man die Epidermiszel len in rege lmäßigen , länglichen Reihen a n g e o r d n e t ; ihre 
Fo rm ist mehr quadra t i sch ode r die eines l iegenden Rechtecks, ihre Länge 
3 0 — 4 0 // , ebensoviel auch ihre Breite. U n t e r ihnen kann man manche ro r t s die 
Abwechs lung von kürzeren und längeren Epidermiszel len ausdrückl ich un te r -
scheiden (Taf I I . bi). Diese Abwechs lung ist auch noch im mi t t le ren Teil des 
Stengelchens fests tel lbar . In den Wänden der Epidermiszel len — vor al lem in 
den Kammze l l en — gibt es Verd ickungen , die sich nach dem Zel lenlumen hin 
kaum erheben, die äuße ren W ä n d e der Epidermiszel len sind aber meistens glat t 
(Taf . I I . a i ) . In den oberen Teilen des Stengelchens, von dem unteren Dr i t t e l 
angefangen , sind die Zellen meistens gedehn te Rechtecke mit einer Länge von 
80—100 //, und einer Breite von 30—35 /<. In den oberen Teilen des Stengels 
o rdnen sich die Zellen schon entschieden k a m m a r t i g an, wodurch der Q u e r -
schni t t des Stengels e in ige rmaßen ein ger ipptes Aussehen b e k o m m t (Ta f . I I . b i ) . 
Gegen den G ip fe l des Stengels hin können sich sogar u n g e f ä h r 14—15 längliche, 
seichte R ippen und Furchen h inz iehen. Die W ä n d e de r Rippenzel len sind 
ve rhä l tn i smäß ig dick, d . h. sie messen u n g e f ä h r 6 — 8 ,u, es können aber auch 
dünnere und dickere v o r k o m m e n . Die Kammzel len reihen sich nicht immer eng 
ane inander , zwischen ihnen sind m i t u n t e r auch kleinere und g rößere Lücken 
zu sehen. 
U n t e r der einschichtigen Ep ide rmis fo lg t ein ein- ode r zweischicht iger 
Rindentei l . H i e r sind die Zellen meist längliche Parenchymze l len . I h r e Breite 
bet rägt 18—20 u. I h r e W ä n d e sehen ganz g la t t aus. 
Leitende Elemente. In de r Achse des Stengels be f inden sich die leitenden 
Elemente, welche man in der ganzen Länge des Stengelchens ver fo lgen k a n n . 
An den einzelnen Elementen ist die e in fache k re i s fö rmige T ü p f e l u n g gut sicht-
bar . I nne rha lb 50 /i be f inden sich unge fäh r 10 Per len , die e infachen T ü p -
felchen sind also unge fäh r 5 // brei t . A n den Tüpfe l chen k o n n t e keine fe inere 
S t r u k t u r festgestellt werden . Diese S t r u k t u r ist den Lei tungsbündeln , die in 
den Stengelchen der heute lebenden Laubmoose en t langziehen , sehr ähnl ich 
(Ta f . I I . R.), sie er innern also z. B. an die Lei tungsbündel von Brachythecium 
rutabulum ode r an die des Ps i lophyten Horneophyton lignieri (S. den unteren 
Teil des Fotos) . 
Das Sporogonium. D a s Ende des aus der Seite des Stengelchens abzweigenden 
Sporogoniums (Sporangiums) ist erheblich d icker als das eigentl iche Stengelchen, 
hingegen ist der kurze Stiel des Sporogoniums bedeutend dünner als das Stengel-
chen. Das Sporogonium ist oben 180—190 //, unten nur 9 0 — 1 0 0 u brei t . H i e r , 
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auf dem G r u n d des Sporogoniums, nehmen die Epidermiszel len eine solche A n -
o r d n u n g an , als ob sie die A b s o n d e r u n g des Sporogoniums bezweck ten , i ndem 
man hier die Zellen ± r i ng fö rmig angeordne t f inde t . Die K a n t e des Sporo-
goniums, also de r Durchmesser des Annulus(?) be t räg t 180—190 u, w ä h r e n d 
die Pe r i s tomzähne 4 5 — 5 0 u lang und 25—30 ¡i brei t s ind. Die P e r i s t o m z ä h n e 
sind g le ichmäßig abgerunde t , auf ihrer O b e r f l ä c h e ist auch eine sich gabel -
m ä ß i g verzweigende Z e l l w a n d e r d i c k u n g und Ze i chnung s ichtbar (Ta f . I I I . C ) . 
Sporen gab es zwischen den Per i s tomzähnen keine, wenigstens waren solche 
mit Bes t immthei t n icht zu e rkennen . 
N a c h den obigen A u s f ü h r u n g e n könn te dieses P länzchen als U r t y p d e r 
e infachs ten K o r m o p h y t e n mit zy l indr igem K ö r p e r angesehen werden , weil es 
n u r einen assimil ierenden, zy l inde r fö rmigen Stengel, Kormus, und ein z y l i n d e r -
förmiges Sporogonium ha t te . D a sich sein Sporogonium mit genau fes ts te l l -
baren Per i s tomzähnen ö f f n e t e , ist es in dieser Hins ich t mit den S p o r o g o n i e n 
der rezenten Laubmoose , genauer mit dem de r Bryales-Reihe, homolog i s ie rba r . 
Auf dieses Gewächs kann also jener Teil der Z i m m e r m a n n s c h e n Theo r i e nicht 
angewende t werden , nach welchem die Sporangien bei den Ps i lophy ten a n f a n g s 
t e rmina l s t änd ig gewesen, und nur mi t der Zeit auf die Seite des Stengels ge-
k o m m e n wären , u n d z w a r bei den Lycopsiden aus der Blat tachsel . Bei diesen 
U r p f l ä n z c h e n zweigte das Sporogonium schon ursprüngl ich von de r Seite des 
Stengels, des Kormus, ab. Auf dem Stengelchen sind keine Spuren von Blä t t -
chen an diesem Pf l änzchen zu beobachten . Auf G r u n d des Gesagten k a n n dieses 
sehr e infache P f l änzchen wegen seines Sporogoniums, das v o r al lem dem de r 
Musci ähnl ich ist, und de r verzweigten Form seines Stengels wegen w o h l a m 
z u t r e f f e n d s t e n Musciphyton ramosum b e n a n n t w e r d e n . 
2 . Hepaticaephyton simpiex G R E G U S S nov. gen. et nov. sp. 
Generotypus: Hepaticaephyton simpiex G R E G U S S 
Holotypus: Das auf Tafe l I V — V I abgebildete E x e m p l a r . P r ä p a r a t № 4 
F u n d o r t : Neben Z a k r o c z y m , Polen 
Al te r : O r d o v i z i u m . — Mit t leres ode r oberes O r d o v i z i u m 
Diagnose gen. et sp : 
Hepaticaephyton simpiex nov. gen. et sp. D a s P f l änzchen ist e t w a 2 m m 
lang. Sein K ö r p e r ist f lach und anscheinend gabe l fö rmig ve rzwe igend . Die 
O b e r f l ä c h e bi lden d i ckwand ige Epidermiszel len . An der Spi tze des Stengels 
ein tassenartiges, kurzstiel iges Sporogonium, das anscheinend u n r e g e l m ä ß i g a u f -
gesprungen ist. Die ä u ß e r e W a n d des Sporogoniums ist mit winz igen , pap i l l en -
ar t igen Wärzchen bedeckt , die sich in Längs- und Quer re ihen a n o r d n e n . 
Dieses f l achkörpe r ige P f l änzchen w a r 2 m m lang, wovon de r in de r E r d e 
bef indl iche Teil unge fäh r 500 u lang gewesen sein m a g (Ta f . V . a) . Dieser 
wurze la r t ige Teil w a r e in ige rmaßen z y l i n d e r f ö r m i g und 3 0 — 4 0 u dick . N a c h 
dem S - f ö r m i g gebogenen Tei ls tück (Taf . V . c) w i rd das Stengelchen s tu fenweise 
brei ter , bis es 7 0 — 8 0 // brei t und flach w i r d . Es behäl t diese Breite auch wei te r , 
es verbre i te r t sich höchstens bis 100 u. Auf die V e r f l a c h u n g u n d auf d ie E r -
hebungen auf der Rücksei te k a n n auch aus der Ges ta l t , A n o r d n u n g u n d S t r u k t u r 
der Epidermiszel len gefolger t werden . Auf dem S - f ö r m i g gedreh ten Wurze l t e i l 
sind 2 — 3 Wurze lhä rchen ode r deren Überbleibsel gut zu e rkennen . D i e W u r z e l -
härchen sind 9 0 — 1 0 0 u lang (Ta f . V . c). 
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Die O b e r f l ä c h e des Stengels bilden u n m i t t e l b a r über dem S - f ö r m i g 
gedrehten „ W u r z e l - H a l s " - T e i l d ickwandige , kürze re und längere, s a rg fö rmige 
Epidermiszel len ( T a f . V . c). Die untere Fläche de r Zel len schmiegt sich an die 
d a r u n t e r be f ind l i chen Zellen an , ihre Enden sind im al lgemeinen wie schief 
abgeschlagen, w o d u r c h die Zellen ein fast sargar t iges Aussehen b e k o m m e n . 
Die ä u ß e r e Seite dieser sargar t igen Zellen ist gewöhnl ich k ü r z e r als de r basa le 
Teil de r Zelle. N u r in den allerseltensten Fällen fügen sich die Rindenze l len mi t 
ihren Endungen eng ane inander . Am oberen E n d e des Stengelchens k o m m e n 
solche d i c k w a n d i g e Rindenzel len nicht mehr vor . H i e r w i rd die ganze O b e r -
f läche von sich eng ane inande r anschmiegenden, e twas d ü n n w a n d i g e r e n Zel len 
gebildet . Aus einigen derselben zweigen se i twär t s d ü n n w a n d i g e H a a r e ab . 
(Ta f . V . c). 
Der G ip fe l des P f l änzchens ver jüngt sich e in ige rmaßen , wahrsche in l ich 
war das auch das E n d e des Stengelchens (Taf . V. e). 
Das Sporogonium. Unmi t t e l ba r vor dem Ende , genauer , obe rha lb des 
zen t ra len Lei tungsbündels hebt sich gut e rkennba r , mit scharf umrissener F o r m 
ein schalenförmiges Gebi lde, das Sporogonium, he rvor (Ta f . V. e, f , g). Die 
5 — 6 s tumpf endigenden Bogen des Sporogoniums wa ren gut fes ts te l lbar (Ta f . 
V . g). Mit Rücks ich t auf die Ö f f n u n g dieses Gebi ldes ist es entschieden als 
Sporogonium anzusehen. In Zusammenhang h ie rmi t gibt es noch ein wicht iges 
Momen t , daß. nämlich das Sporogonium auf der un te ren Rücksei te des ve r -
f l ach ten Stengels v o r k o m m t , was uns in gewisser H ins i ch t einen en tw ick lungs -
geschichtl ichen H i n w e i s auf die Ta tsache e r l aub t , d a ß die Sporang ien bei den 
Fa rnen sehr h ä u f i g an der Rücksei te der Blät ter und an den B l a t t a d e r n 
ents tehen. Es ist noch zu e rwähnen , d a ß auch kleine W a r z e n und Ze ichnungen 
in mehr ode r minde r regelmäßiger A n o r d n u n g auf der äuße ren O b e r f l ä c h e 
des Sporogoniums b e m e r k b a r waren (Taf IV. ) . 
In H i n b l i c k auf die oben angeführ ten morpholog ischen Eigen tüml ichke i ten 
werden wi r es uns schon besser vorstellen können , die die e infachs ten P f l ä n z c h e n 
mi t ve r f l ach tem Stengel neben den U r f o r m e n mi t z y l i n d e r f ö r m i g e m M o o s k ö r p e r 
ausgesehen haben mochten . Denn dieses f l ache , te l le r förmige Sporogonium 
unterscheidet sich wesentl ich von dem zy l i nde r fö rmigen Sporogonium mit 
Pe r i s tomzähnen des vorher behandel ten Musciphyton ramosum. D o r t b e f a n d e n 
sich die Pe r i s tomzähne an der Spitze des z y l i n d e r f ö r m i g e n Sporogoniums, h ier 
hingegen ist das Sporogonium f lach und verbre i t e r t sich schalenar t ig , die 
Pe r i s tomzähne fehlen jedoch. Aber das f l ache Sporogonium ist aus dem unte ren 
Teil des ve r f l ach ten p lag io t ropen Stengels herausgewachsen . 
Gegenüber dem vorhe r behandel ten T y p u s steht a lso hier ein ganz ande re r 
T y p vor uns, der die älteste F o r m der K o r m o p h y t e n mit v e r f l a c h t e m K ö r p e r 
ve r t r i t t . Auch hier repräsent ier t nur ein ass imil ierender Stengelteil und ein 
Sporogonium das ganze Pf länzchen . Weil dieses Sporogonium seinem Wesen 
nach auf dieselbe Weise aufg ing , wie die Sporogon ien vieler rezenter Lebermoose , 
d a r u m bekam dieses ganz e infache lebermoosar t ige P f l änzchen von mir den 
N a m e n : Hepaticaepbyton simplex G R E G U S S nov. gen. et sp. 
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5. Bemerkungen zu r Te lomtheor i e 
Auf G r u n d aller de r ange füh r t en neuesten fossilen P f l a n z e n f u n d e ist die 
Te lomtheor i e unbedingt einer M o d i f i k a t i o n bedür f t i g . A N D R E W S ( 1 9 6 0 : 2 3 3 ) 
schreibt : „ T h e telome concept may not be applicable to the solution of all 
morphological problems." 
N a c h der Z i M M E R M A N N s c h e n „ T e l o m t h e o r i e " wären die drei H a u p t s t ä m m e 
der U r k o r m o p h y t e n auf die Dichotomie der Ps i lophyten z u r ü c k z u f ü h r e n . So 
wäre z. B. die monopod ia l e Verzweigung info lge der U b e r g i p f e l u n g des einen 
Zweiges der Dicho tomie en t s t anden , hingegen sollen sich die Blät ter in aderer 
R ich tung aus der P i ana t ion der Telome entwickel t haben, anderersei ts w ä r e 
das gabelig verzweig te Te lom infolge der Reduk t ion der Stengel zu einem nicht 
verzweigten S p r o ß geworden . Z I M M E R M A N N setzt also voraus , d a ß die 
ursprüngl iche Verzwe igungs fo rm die Dicho tomie gewesen sei, und aus dieser 
wären die zwei anderen Verzwe igungs fo rmen , also sowohl die m o n o p o d i a l e als 
auch die qui r l s tändige Verzweigung hervorgegangen . D a von den Fossilresten 
der K o r m o p h y t e n aus den Per ioden vor dem Devon nur einer, Aldanophyton, 
nachgewiesen werden konnte , d a r u m wurden und werden auch heute noch die 
Ps i lophyten , die vor 350 Mil l ionen J a h r e n lebten, f ü r die e infachs ten 
K o r m o p h y t e n angesehen, aus denen auch die Moose hervorgegangen wären, da 
wir ganz sichere Überres te von Moosen f r ü h e r nu r aus der oberen Per iode des 
K a r b o n s k a n n t e n . 
Schon M ä G D H F R A U (1932 : 285) hat d a r a u f hingewiesen, d a ß „d ie Able i tung 
des N a d e l b l a t t e s von einem m e h r f a c h gabelteiligen Blat t , wie sie Z I M M E R M A N N 
(1930 : 67) versucht , noch vo l lkommen hypo te t i sch" ist. 
Auch auf die Erör te rungen A X E L R O D S ( 1 9 5 9 : 2 6 8 ) müssen wir h inweisen: 
„// we accept the views of phylogenetists of the RHYNIA-school, notably 
Z I M M E R M A N N and his supporters" „such a scheme is not in agreement with 
geologice evidence as to the antiquity of the phyla concerned, or with our 
present understanding of the nature of the evolutionary process. Finally, the 
discovery of woody plants in the Cambrian which are more complex than 
Rhynia, firmly establishes the fact that Silurian and Devonian psilophytes 
could not be ancestral to all vascular land plants." 
A N D R E W S ( 1 9 6 0 : 2 3 1 ) übt fo lgende Kr i t ik an de r Te lomtheor ie : „In a 
summary of the telome theory Z I M M E R M A N N (1952) demonstrates the origin of 
the lycopods, articulates and ferns from plants of the Rhynia-type and notes 
that the transformations of the Rhyniaceae habit to that of the typical Kormo-
phyta results from very few elementary processes . . . and he cites overtopping, 
planation, syngenesis and several other processes. I do not question that some 
or all of these are valid but to refer to them as simple is an understatement. 
Z I M M E R M A N N ^ scheme for the pteropsids or at least some pteropsids, has much 
supporting evidence; his concept for the articulates may be valid but we are 
only on the verge of understanding the origins of this group; his concept for 
the lycopods is, so far as 1 am aware, purely hypothetical... As to certain 
specific groups or plant assemblages: the lycopods, in the present light of our 
knowledge, are not related to any other group and may well have originated 
independently as vascular plants. The Psilopsida (Psilophytales) should not 
be used as a repository for any vascular plant that cannot be assigned to the 
lycopods or articulates. 
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It should be regarded as possible that the plants we refer to as ferns and 
pteridosperms in the Lower Carboniferous evolved along many wholly inde-
pendent lines from their earliest inception on the land." 
Die „ T e l o m t h e o r i e " ist in ihrer heut igen Gesta l t nicht wei ter a u f r e c h t 
zu e rha l ten , nach welcher die Urs t räucher a n f a n g s nur d i cho tom ve rzwe ig t e 
T e l o m e besessen haben sollen, deren einzelne Gl ieder , Telome, sich mi t de r 
Zei t modi f iz ie r ten , so d a ß z. B. eine monopod ia l e Ve rzwe igung z u s t a n d e k a m , 
info lge der Übe rg ip fe lung eines Zweiges de r d i cho tomen Verzwe igung , o d e r 
verschiedenar t ige Blä t tergebi lde info lge der R e d u k t i o n des n icht ve rzwe ig t en 
Te loms oder wegen der V e r f l a c h u n g der Te lomzweige . 
6. Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u s d e r e i n g e h e n d e n U n t e r s u c h u n g n i c h t n u r d e r b e i d e n a n g e f ü h r t e n A r t e n , s o n d e r n 
a u c h d e r ü b r i g e n P f l ä n z c h e n ä h n l i c h e r S t r u k t u r e r w i e s s i c h , d a ß d i e K o r m o p h y t e n n i c h t n u r 
i m D e v o n , s o n d e r n s c h o n b e d e u t e n d f r ü h e r , im S i l u r , a u c h i m O r d o v i z i u m , o d e r n o c h f r ü h e r 
g e l e b t h a b e n . I m G e g e n s a t z z u d e n P s i l o p h y t c n d e s S i l u r - D e v o n s k o n n t e m a n d i e s e s w i n z i g e 
P f l ä n z c h e n a u s d e m O r d o v i z i u m m i t i h r e r v ie l e i n f a c h e r e n O r g a n i s a t i o n a ls Propsilophyton 
b e z e i c h n e n . S o l c h e G e b i l d e w e r d e n s ich u n t e r j e n e n e r s t e n K o r m o p h y t e n b e f u n d e n h a b e n , 
d i e s c h o n i m O r d o v i z i u m o d e r n o c h f r ü h e r d i e O b e r f l ä c h e d e r E r d e z u b e v ö l k e r n b e g a n n e n . 
I h r e H ö h e m a g 1 — 1 0 m m g e w e s e n s e i n . V o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g u n d in e n t w i c k l u n g s -
g e s c h i c h t l i c h e r H i n s i c h t s e h r w i c h t i g is t d e r U m s t a n d , d a ß m i n d e s t e n s z w e i v o n e i n a n d e r 
a b w e i c h e n d e , u r t ü m l i c h m o o s a r t i g e T y p e n s c h o n i m O r d o v i z i u m a u f d e r s e l b e n S t u f e d e r 
E n t w i c k l u n g n e b e n e i n a n d e r g e l e b t h a b e n . 
LAM ( 1 9 5 7 ) h a t d i e B r y o p s i d e n v o m A n f a n g d e s D e v o n a n m i t d e n B e n e n n u n g e n : 
Hepaticites u n d Muscites v o n e i n a n d e r g e t r e n n t . D i e M e i n u n g v o n A N D R E I S ist d i e Sporo-
goniles-Keste b e t r e f f e n d , d a ß BOLDS ( 1 9 5 7 ) A u f t e i l u n g in d i e K l a s s e Hepatophyla u n d Bryo-
phyta „ a m o r e a c c e p t a b l e C l a s s i f i c a t i o n " v o r s t e l l t . D i e p o l n i s c h e n M o o s f u n d e a u s d e m O r d o -
v i z i u m b e w e i s e n , d a ß d i e T r e n n u n g u n d d a s N e b e n e i n a n d c r l e b e n s c h o n i m O r d o v i z i u m b e -
s t a n d e n h a t . 
D e r e i n e T y p — w i e w i r g e s e h e n h a b e n — w a r z y l i n d e r f ö r m i g , d e r S t e n g e l m a g u n -
v e r z w e i g t u n d b l a t t l o s g e w e s e n se in , s o l l t e s ich a b e r e i n G e b i l d e a u f i h m b e f u n d e n h a b e n , s o 
m a g d i e s w i n z i g k l e i n , s c h u p p e n a r t i g u n d e i n z e l l i g g e w e s e n se in . M a n c h e d i e s e r n i c h t -
v e r z w e i g t e n P f l ä n z c h e n h a b e n so a u s g e s e h e n , w i e d i e b e d e u t e n d h ö h e r g e w a c h s e n e n P s i l o -
p h y t c n a u s d e m D e v o n , a b e r d i e p o l n i s c h e n P f l a n z e n w a r e n a u c h d e n S e t e n u n d d e n z y l i n d e r -
f ö r m i g e n S p o r o g o n i e n u n s e r e r r e z e n t e n L a u b m o o s e (Musci) i n h e r v o r r a g e n d e m M a ß e ä h n l i c h . 
W e g e n d e r Ä h n l i c h k e i t i h r e r G e s t a l t u n d S t r u k t u r m i t d e n r e z e n t e n L a u b m o o s e n h a b e n s ie 
d i e n e u e B e n e n n u n g Muscipyton e r h a l t e n . 
D i e M o o s k ö r p e r d e s a n d e r e n T y p s w a r e n f l a c h u n d p l a g i o t r o p . W e n n s ie s i ch v e r -
z w e i g t e n , so w a r d i e V e r z w e i g u n g i m m e r r e i n d i c h o t o m . D a s t e l l e r f ö r m i g e Sporogonium 
b e f a n d s i ch i m u n t e r e n T e i l d e s f l a c h e n S t e n g e l s u n d ö f f n e t e s i ch m i t e i n f a c h e n Z ä h n e n w i e 
be i d e n r e z e n t e n L e b e r m o o s e n . D i e s e P f l ä n z c h e n h a b e n e h e r so a u s g e s e h e n , w i e e i n z e l n e 
T y p e n ( b e s o n d e r s d i e Rieda-Arten) u n s e r e r e z e n t e n L e b e r m o o s e ( H e p a l i c a e ) . S i e s i n d a u c h 
e i n i g e n T e n i o c r a d e n , Z o s t e r o p h y l l e n u n d d e n S c i a d o p h y t e n a u s d e m D e v o n ä h n l i c h . S i c h a b e n , 
z u m U n t e r s c h i e d v o n d e n a n d e r e n , d i e n e u e B e n e n n u n g : Hepacicaepbyton b e k o m m e n . 
D a d i e s e b e i d e n , v o n e i n a n d e r w e s e n t l i c h a b w e i c h e n d e n M o o s t y p e n z u r s e l b e n Z e i t , 
im O r d o v i z i u m , n e b e n e i n a n d e r l e b t e n u n d b e i d e s ich a u f d e r s e l b e n E n t w i c k l u n g s s t u f e 
b e f a n d e n , f o l g t h i e r a u s n a c h d e r A n s i c h t des V e r f a s s e r s l o g i s c h , d a ß j e n e A u f f a s s u n g h i n f ä l l i g 
g e w o r d e n is t , n a c h w e l c h e r s i ch d e r e i n e M o o s t y p a u s d e m a n d e r e n e n t w i c k e l t h a b e n s o l l t e . 
A u s d i e s e n o r d o v i z i s c h e n F u n d e n e r g i b t s ich n ä m l i c h , d a ß z w i s c h e n i h n e n k e i n b e s o n d e r e r 
A l t e r s u n t e r s c h i e d is t , k e i n e r v o n i h n e n k a n n v i e l ä l t e r se in a l s d e r a n d e r e . Z u g l e i c h w i r d 
a b e r a u c h j e n e T h e o r i e h i n f ä l l i g , d a ß d i e M o o s e i n f o l g e R e d u k t i o n a u s d e n P s i l o p h y t c n o d e r 
a u s d e n b e d e u t e n d e n t w i c k e l t e r e n P t c r i d o p h y t e n h e r v o r g e g a n g e n w ä r e n . W i r m ü s s e n d a s 
j e t z t s c h o n d e s h a l b f ü r e i n e U n m ö g l i c h k e i l h a l t e n , w e i l d i e s e v o l l k o m m e n m o o s a r t i g e n k l e i n e n 
G e w ä c h s e a u s d e m O r d o v i z i u m m i n d e s t e n s 170 M i l l i o n e n J a h r e f r ü h e r g e l e b t h a b e n a l s a l l e 
P f l a n z e n d e s D e v o n s . 
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A b e r a u c h d ie H y p o t c s e , d a ß d i e K o n t i n e n t e v o n d e n N a c h k o m m e n d e r z u f ä l l i g a n s 
L a n d g e r a t e n e n u n d s c h o n z i e m l i c h h o c h e n t w i c k e l t e n A l g e n b e v ö l k e r t w o r d e n w ä r e n , ist 
s i n n l o s g e w o r d e n . H i e r m ü s s e n w i r w i e d e r h o l t auf TYLER u n d BARGHOORN ( 1 9 5 4 ) , SIMPSON 
( 1 9 4 4 , 1 9 5 3 ) , S T E B B I N S ( 1 9 5 0 ) u n d M C G R E G O R ( 1 9 5 6 ) , C A R S O N ( 1 9 5 1 ) U. a . v e r w e i s e n . B A N K S 
( i 9 6 0 ) s c h r e i b t a u c h : „ t h e n s e v e r a l g e n e r a of D c v o n i a n p l a n t s wi l l h a v e a m u c h l o n g e r 
p a s t t h a n w e n o w a s s u m e . " A u s d e n im O r d o v i z i u m v o r k o m m e n d e n o b i g e n w i n z i g e n K o r m o -
p h y t e n v o n k a u m 1 — 1 0 m m G r ö ß e ist n o t w e n d i g e r w e i s e z u f o l g e r n , d a ß s o w o h l d i e v e r -
s c h i e d e n e n Seea lgen in d e n M e e r e n , a l s a u c h d ie f e s t l ä n d i s c h e n P f l a n z e n a u f d e n K o n t i n e n t e n 
a l s a b g e s o n d e r t e L i n i e n in d e r E n t w i c k l u n g zu ge l t en h a b e n . D i e s e v e r s c h i e d e n e n L i n i e n 
k ö n n t e n e i n m a l a u c h v o n d e n v e r s c h i e d e n a u f g e b a u t e n E i n z e l l i g e n a b s t a m m e n . D i e s e 
v e r s c h i e d e n a u f g e b a u t e n e i n z e l l i g e n O r g a n i s m e n m ö g e n s o g a r 2 B i l l i onen o d e r 2 . 7 0 0 M i l l i o n e n 
J a h r e a l t sein. ( W o g e g e n Aldanophyton b l o ß 520 M i l l i o n e n J a h r e a l t ist .) D i e f e s t l ä n d i s c h e n 
P f l a n z e n d u r c h l i e f e n w ä h r e n d m e h r e r e r 100 M i l l i o n e n v o n J a h r e n v e r s c h i e d e n e S t u f e n d e r 
E n t w i c k l u n g bis sie d e n Z u s t a n d d e r h e u t i g e n B l ü t e n g e w ä c h s e e r r e i c h t e n . D i e V o r f a h r e n d e r 
K o r m o p h y t e n soll m a n n i c h t u n b e d i n g t n u r u n t e r d e n S e e t a n g e n s u c h e n , s o n d e r n a u c h auf 
d e m F e s t l a n d , wei l eben so l che w i n z i g k l c i n e f e s t l ä n d i s c h e P f l a n z e n u n s e i n e n A n f a n g s z u s t a n d 
i h r e r E n t w i c k l u n g ze igen k ö n n t e n . 
7. Nachtrag 
N a c h d e r e r s t en v o r l ä u f i g e n M i t t e i l u n g ü b e r Muscipbyton u n d Hepaticaephylon a l s 
U r p f l ä n z c h e n , u n d a u c h n a c h m e i n e m V o r t r a g in M o n t r e a l (1959) b e z w e i f e l t e n e i n i g e F o r s c h e r 
m ü n d l i c h o d e r b r i e f l i c h d i e o r d o v i z i s c h e A b s t a m m u n g d i e s e r P f l ä n z c h e n . Sie a k z e p t i e r t e n 
d iese E n t d e c k u n g e r s t e n s d e s w e g e n n i c h t , wei l n a c h i h r e r M e i n u n g d iese P f l ä n z c h e n in e i n e m 
s o l c h e n , f a s t u n v e r s e h r t e m Z u s t a n d cca 4 0 0 M i l l i o n e n J a h r e l a n g n i c h t h ä t t e n in d e r 
V e r s t e i n e r u n g b l e i b e n k ö n n e n ; z w e i t e n s , w e i l d i e G e s t a l t u n d A n o r d n u n g d e r E p i d e r m i s z e l l e n 
a n d e n O b e r f l ä c h e n d e r P f l ä n z c h e n d e n e n d e r im T o r f o f t v o r k o m m e n d e n r e z e n t e n Carex-
W u r z e l n a u f f a l l e n d ä h n l i c h se ien . K u r z g e s a g t h a l t e n e i n i g e u n s e r e P f l ä n z c h e n eben a u f 
G r u n d d iese r ä u ß e r e n Ä h n l i c h k e i t e n n u r f ü r F r a g m e n t e i r g e n d w e l c h e r r e z e n t e r Carcx-
W u r z e l n . 
I h r e A u f f a s s u n g u n t e r s t ü t z t e n sie h a u p t s ä c h l i c h m i t d e n B i l d e r n v o n BERTSCH, d e r in 
se inem B u c h : „ L e h r b u r c h d e r P o l l e a n a l y s e " e in ige C a r e x - W u r z e l - E p i d e r m i s Z e i c h n u n g e n 
m i t t e i l t e (S. 1 7 9 — 1 7 1 ) , d i e ä u ß e r l i c h d e n E p i d e r m i s - S t r u k t u r e n u n s e r e m Muscipbyton 
ä h n l i c h s ind . U n s e r e r M e i n u n g n a c h m ü s s e n a b e r d iese ä u ß e r e n Ä h n l i c h k e i t e n n i c h t gleich 
auch d ie I d e n t i t ä t b e d e u t e n . H i e r b e r u f e n w i r uns w i e d e r h o l t a u f d i e Se i t e 13., w o w i r 
s c h o n a u f d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r g u t e n E r h a l t u n g d e r foss i len M o o s e h i n g e w i e s e n h a b e n . 
W i r b e r u f e n u n s a u f d i e Tballites rostafinskii (RACIB.) HARRIS ( L o w e r L ias , G r o j e c , 
n e a r K r a k o w , P o l a n d ) M o o s s p e z i e s , d e r e n E r h a l t u n g e i n e s o v o r t r e f f l i c h e ist, d a ß m a n d ie 
L u f t k a m m e r g r e n z e n noch e r k e n n e n k a n n . W i r b e r u f e n u n s a u f d i e aus d e m K a r b o n E n g l a n d s 
z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e n Hepaticites-Anen, d e r e n a n a t o m i s c h e S t r u k t u r m i t d e r d e r h e u t e 
l e b e n d e n A r t e n g u t v e r g l e i c h b a r w a r . LUNDBLAD, d e r h e r v o r r a g e n d e K e n n e r d e r fos s i l en M o o s e , 
k o n n t e an e i n e m g r o ß e n Te i l d e r s c h w e d i s c h e n , a u s d e m R h a e t - L i a s s t a m m e n d e n Hepaticae-
R e s t c d i e S t r u k t u r d e r Z e l l e g u t u n t e r s u c h e n , j a d i e R h i z o i d e n d e r Ricciopsis florini Spezies 
m a c h e n a u f d e n A b b i l d u n g e n 1 — 6 se ine r T a f e l I I (1954) b e i n a h e d e n E i n d r u c k d e r R e z e n t h e i t . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n R h i z o i d e n z i t i e r e n w i r d i e B e m e r k u n g LUNDBLADS ( 1 9 5 4 : 3 8 8 ) : 
„ D r . A r n e l l h a s s u g g e s t e d t o m e t h e p o s s i b i l i t y t h a t ( m u l t i c e l l u l a r ) r h i z o i d s f r o m o t h e r p l a n t s 
m i g h t h a v e b e c o m e e n t a n g l c d w i t h t h o s e of t h e Ricciopsis s p e e i m e n . T h i s is a n i m p o r t a n t 
r e m a r k , b u t s ince r h i z o i d s w i t h t r a n s v e r s a l w a l l s h a v e been o b s e r v e d a m o n g t h o s e a t t a c h e d 
t o the thallus f r a g m e n t s h o w n in P t . I I , f i g . 3 t h e r e is l i t t l e d o u b t t h a t t h e m u l t i c e l l u l a r 
r h i z o i d s b e l o n g t o the thallus i t s e l f . " 
W i e d ie be ige leg ten P h o t o b i l d e r k l a r b e w e i s e n , h a b e n u n s e r e P f l ä n z c h e n e i n e g a n z 
a n d e r e i n n e r e S t r u k t u r a l s d i e Carex-Wurzeln. D i e o b e r e n sechs B i l d e r ( 1 — 6 ) a u f T a f e l 
V I I ze igen d ie i n n e r e Q u e r s c h n i t t s t r u k t u r v o n z w e i Muscipbyton E x e m p l a r e n , a n d e n e n d ie 
in d e r A c h s e l a u f e n d e n L e i t u n g s b a h n e n k l a r z u sehen s ind , u m g e b e n v o n e i n e r g r o ß z e l l i g e n 
R i n d e n s c h i c h t e . E i n e so l che S t e n g e l s t r u k t u r h a b e n unseres Wissens n u r e in ige l e b e n d e L a u b -
m o o s e . D ie s b e w e i s t a b e r a u c h , d a ß u n s e r e P f l ä n z c h e n e ins t i m O r d o v i z i u m n u r L a u b m o o s e n 
ä h n l i c h e P f l ä n z c h e n gewesen sein k o n n t e n . 
H i n g e g e n ze igen d i e d r e i u n t e r e n B i l d e r a u f T a f e l V I I , Fig . 7, 8, 9, w e l c h e a u s d re i 
v e r s c h i e d e n e n Carex-Arten v e r f e r t i g t e P r ä p a r a t e d a r s t e l l e n , d i e Endodermis g a n z k l a r u n d 
v o n a u ß e n n a c h innen d i e r a d i a l e A n o r d n u n g d e s H o l z - u n d S ieb te i l s . D i e s e z w e i B i l d e r g r u p p e n 
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u n t e r s c h e i d e n sich a l so w e s e n t l i c h v o n e i n a n d e r , u n d m a n k a n n sie in ke ine r l e i B e z i e h u n g 
z u e i n a n d e r b r i n g e n . D i e o b i g e n sechs B i lde r ( T a f . V I I . 1 — 6 ) z e i g e n e i n e M o o s s t e n g c l - S t r u k t u r , 
d i e u n t e r e n B i lde r a b e r e i n e t y p i s c h e C a r r x - W u r z c l - S t r u k t u r . N a c h d iesen Q u c r s c h n i t t s t r u k t u r c n 
k ö n n e n w i r u n s e r P f l ä n z c h c n n i c h t f ü r i r g e n d e i n e C a r i x - W u r z e l h a l t e n . 
Es w ä r e n o c h zu e r w ä h n e n , d a ß bei den C j r e x - W u r z e l n , o d e r be i i r g c n w c l c h c n W u r z e l n 
s p o r o g o n a r t i g e G e b i l d e mi t k l e i n e m S t i c l chcn u n d mi t e i n e m T r e n n u n g s g e w e b e a n d e s s e n 
Basis nie v o r k o m m e n , w i e d ies bei u n s e r e m Musciphyton s eh r g u t u n d d e u t l i c h zu sehen ist . 
Dieses z w e i t e M e r k m a l s p r i c h t s c h o n sehr b e w e i s e n d d a f ü r , d a ß dieses G e b i l d e , w e l c h e s s ich 
an d e r Se i te d e s z y l i n d r i s c h e n u n d a u f r c c h t s t c h c n d e n S t ä m m c h c n s e n t w i c k e l t h a t , e i g e n t l i c h 
ein Sporogonium i s t , w e l c h e s bei d e r T r e n n u n g s s t e l l c v o n d e r M u t t e r p f l a n z e sich e v e n t u e l l 
ab lösen k o n n t e Bei d e n W u r z e l n k o m m e n so lche a b l ö s b a r e S e i t e n o r g a n e u n d a u c h e in 
T r e n n u n g s g e w e b e n ie v o r , h ingegen b e o b a c h t e n wi r z i e m l i c h o f t bei d e n o b e r i r d i s c h e n T e i l e n 
so l che E i n r i c h t u n g e n , 7 . B. bei d e r A b t r e n n u n g d e r B l u m e n , F r ü c h t e , u s w . 
N a c h d e n g r ü n d l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n v o n P r o f . KOZLOWSKI s t a m m e n unse re P f l ä n z c h c n 
s icher a u s d e m O r d o v i z i u m . 
N a c h d e m E r s c h e i n e n u n s e r e s A r t i k e l s (KOZLOWSKI—GREGUSS 1959. GREGUSS 1959 , 
GREGUSS 1960) w u r d e n s c h o n m e h r e r e d i e s b e z ü g l i c h e D a t e n m i t g e t e i l t , w e l c h e d a s s i l u r i s c h e , 
s o g a r d a s k a m b r i s c h e V o r k o m m e n d e r m o o s a r t i g e n L a n d p f l a n z e n a u s d r ü c k l i c h b e w e i s e n . 
In d e r Z u k u n f t k a n n , n a c h d e r M e i n u n g des V e r f a s s e r s , d i e ZIMMERMANNSCIIC A u f f a s s u n g , 
n a c h w e l c h e r d i e B r y o p h y t c n d e g e n e r i e r t e A b k ö m m l i n g e d e r P s i l o p h y t e n o d e r s o g a r d e r 
S e e t a n g e w ä r e n , n i c h t m e h r a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n . 
M e i n e r U b e r z e u g u n g n a c h w e r d e n w i r in d e r n ä c h s t e n Z u k u n f t s i che r v o n m e h r e r e n 
u n d w e i t e r e n E n t d e c k u n g e n h ö r e n , d i e a l le b e w e i s e n w e r d e n , d a ß i r g e n d w e l c h e m o o s a r t i g e 
L a n d p f l a n z e n n i c h t n u r im S i lu r , s o n d e r n s o g a r a u c h s c h o n im K a m b r i u m ge l eb t h a b e n , u n d 
d ie B r y o p h y t c n ü b e r h a u p t n ich t v o n d e n S e e t a n g e n , n o c h w e n i g e r d e n P s i l o p h v t e n i t a m m e n 
— w i " es h e u t e noch e i n i g e F o r s c h e r meinen — s o n d e r n s ich s i che r aus i r g e n d w e l c h e n 
G r ü n a l g e n ä h n l i c h e n V o r f a h r e n e n t w i c k e l t h a b e n . Diesen D a t e n e n t s p r e c h e n d m ü s s e n w i r 
d a n n a u c h d i e sog. „ T e l o m t h e o r i e " w e i t e r u m ä n d e r n . 
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T a f e l I . 
Musciphyton ramosum Greguss nov. gen. et sp. 
Tafel II. 
Photo A. Musciphyton ramosum g a n z e P f l a n z e . ( V c r g r . 17 X ) . 
Photo B. Musciphyton ramosum, g a n z e P f l a n z e . V e r g r . 1 5 0 X . 
D i e T e i l e a , b , c u n d d s ind v e r g r ö s s e r t in d e n P h o t o s a i , b i , ei u n d d i b z w . d j . 
R . F ü r d e n V e r g l e i c h mi t P h o t o d j : L e i t u n g s e l e m e n t e a u s e i n e m l e b e n d e n L a u b m o o s , 
B r a c h y t h c c i u m r u t a b u l u m . Beide v c r g r . 4 0 0 X . 
d ] . A b g e b r o c h e n e S p i t z e des P f l ä n z c h e n s m i t L e i t u n g s e l e m e n t e n . R e c h t s a n d e r Se i t e 
e i n e R i n d e n z e l l e , in d» 1350 X v e r g r . 
b j . R i p p e n a r t i g e O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r des P f l ä n z c h e n s . V e r g r . 3 0 0 X . 
a i - O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r v o m u n t e r e n Te i l d e s P f l ä n z c h c n s . V e r g r . 4 0 0 X . 
Tafel I I I . 
Photo a. Musciphyton ramosum in n a t ü r l i c h e m Z u s t a n d , oben l i nks s e i t w ä r t s e in w a l z e n -
f ö r m i g e s S p o r a n g i u m . V e r g r . 50 X . 
Photo c. S p o r a n g i u m m i t P e r i s t o m z ä h n c h c n . V c r g r . 4 0 0 X . 
Photo d—§f. D a s s e l b e S p o r a n g i u m u n d T e i l e d a v o n bei v e r s c h i e d e n e r o p t i s c h e r E i n s t e l l u n g 
u n d V c r g r ö s s e r u n g . 
T a f e l I V . 
Hepaticaephyton simplex Grcguss nov. gen. et sp. 
Tafel V. 
Photo a. Hepaticaephyton simplex in n a t ü r l i c h e m Z u s t a n d ; o b e n bei d e m P f e i l e in s c h a l e n -
f ö r m i g e s S p o r a n g i u m . V e r g r . 35 X . 
Photo b. D a s s e l b e . V e r g r . 1 0 0 X . 
Photo c. D a s s e l b e a u f d re i T e i l e geg l i ede r t (c, d, e) u n d v e r g r ö s s e r t . 2 0 0 X . 
Photo d. A u c h ein Te i l des S tenge l s . D ie T e i l e c , d u n d e g e h ö r e n z u s a m m e n u n d f o l g e n 
n a c h e i n a n d e r . V e r g r . 2 0 0 X . 
Photo e. D i e S p i t z e des P f l ä n z c h e n s m i t d e m s c h a l e n a r t i g c n o f f e n e n S p o r a n g i u m . D a s 
S p o r a n g i u m s i t z t a u f d e r A d e r . V e r g r . 2 0 0 X . 
Photo f . D a s s e l b e , e t w a s s c h ä r f e r p h o t o g r a p h i e r t . V e r g r . 2 0 0 X . 
Photo g. D a s s c h a l e n f ö r m i g e S p o r a n g i u m mi t a b g e r u n d e t e n Z ä h n c h e n . V e r g r . 5 0 0 X . 
Tafel VI. 
Photo ei Hepaticaephyton simplex in o r i g i n a l e m Z u s t a n d . In d e r R i c h t u n g des P f e i l e s ist d a s 
a u f g e r i s s e n e S p o r a n g i u m . ( V e r g r . 2 0 X ) 
Photo t. D a s a u f g e r i s s e n e S p o r a n g i u m . A n d e r O b e r f l ä c h e ( l inks in d e r M i t t e ) d i e k c g e l a r t i g e 
P a p i l l e n o r d n e n sich in m e h r e r e n R e i h e n . Diese R e i h e n z e i g e n d ie e i n g e z e i c h n e t e n 
T u s c h l i n i e n . E ine T u s c h l i n i e ze ig t a u c h d i e K a n t e d e s a u f g e r i s s e n e n S p o r a n g i u m s . 
( V c r g r . 6 0 0 X ) 
Photo C. D a s s e l b e Bi ld . D i e an d e r O b e r f l ä c h e in L ä n g e r s r e i h e n a n g e o r d n e t e n weisse P u n k t e 
z e i g e n d i e S p i t z e d e r e i n z e l n e n P a p i l l e n . ( V e r g r . 1200 X ) 
12 P. GREGUSS 
Photo d . D a s S p o r a n g i u m s i t z t m i t e i n e m s e h r k u r z e n S t i e l a u f e i n e m k l e i n e n w a l z e n f ö r m i g e n 
P o l s t e r . ( S i e h e d e n P f e i l . ) S e i t w ä r t s l i n k s i s t e i n k l e i n e r T e i l d e s S t i e l c h e n s a u s -
g e r i s s e n . D i e B c r i i h r u n g s t e l l e u n d d i e a n d e r O b e r f l ä c h e in L ä n g s r e i h e n a n g e -
o r d n e t e n k l e i n e P a p i l l e n s i n d z i e m l i c h d e u t l i c h z u s e h e n . ( V c r g r . 6 0 0 X ) 
Photo 8. D a s s e l b e B i l d . I n d e r R i c h t u n g d e s P f e i l e s is t d i e S i t z s t e l l e d e s S t i e l c h e n s . I n d e r 
R i c h t u n g d e s z w e i t e n P f e i l e s e i n e L ä n g s r e i h e d e r P a p i l l e n d e u t l i c h z u s e h e n . ( V e r g r . 
6 0 0 X ) 
Photo f . E i n T e i l d e s P h o t o N o 4 . A n d e r O b e r f l ä c h e o r d n e n s i ch d i e k e g e l a r t i g c P a p i l l e n 
in m e h r e r e n L ä n g s r e i h e n . O b e n r e c h t s be i d e m P f e i l s i e h t m a n e i n e P a p i l l e z i e m l i c h 
d e u t l i c h . D a r u n t e r e i n e k r e i s f ö r m i g e G r e n z e i n n e n m i t e i n e r P a p i l l e . D i e s e L a g e 
z e i g t o b e n d i e Z e i c h n u n g A a u c h . D i e Z e i c h n u n g B z e i g t z w e i P a p i l l e n v o n d e r 
B l a t t o b e r f l ä c h e d e s r e z e n t e n L a u b m o o s e Triquetrella papillata. D i e g l e i c h e S t r u k t u r 
s e h r a u f f a l l e n d . ( S ä m t l i c h e P h o t o s s i nd o h n e R e t u s c h e . ( V c r g r . 1 5 0 0 X ) 
Tafel V I I . 
1. B i u c h s t ü c k e i n e s M u s c i p h v t o n s . A n d e r O b e r f l ä c h e k l e i n e E m e r g e n z e n . ( V e r g r . 1 0 0 X ) 
2. Q u e r s c h n i t t e i n e s M u s c i p h v t o n s . I n d e r A x i s L e i t u n g s e l e m c n t c . ( V e r g r . 8 0 X ) 
3 . Q u e r s c h n i t t e i n e s M u s c i p h v t o n s . ( V e r g r . 8 0 X ) 
4 — 6 . Q u e r s c h n i t t d e s M u s c i p h v t o n s N o I . I n d e r M i t t e d i e L e i t u n g s e l e m c n t c ( V e r g r . 8 0 X ^ 
7 — 9 . Q u c r s c h n i t t s t r u k t u r c n v o n d r e i v e r s c h i e d e n e n C a r c x - A r t e n . ( V e r g r . 8 0 X ) 
v 
Tafel. I I . 
P l i o t . G r e g u s s 
M u s c i p h y t o n r a m o s u m G r e g u s s 
T a f e l . I I . 
P i i o t . G r e g u s s 
M u s c i p l i y t o n r a m o s u m G r e g u s s 
T a f e l . I I . 
P h o t . G r e g u s s 
H c p a t i c a c p h y t o n s i m p l e x G r e g u s s 

T a f e l . I I . 
i 110t. o r e g u s s 
1. O b c r f l ä c h c e ines a n d e r e n M u s c i p h y t o n s . 2 — 6 Q u e r s c h n i t t e a u s z w e i M u s c i p h y t o n , 7 — 9 . 
W u r z e l - Q u e r s c h n i t t e a u s d r e i v e r s c h i e d e n e n C a r e x - A r t e n . 
